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Fairy Tales have been an important part of peoples' cul tural r1er1tage
since time immemorial. From a very early age on> children hear stor1es
about witches, glants, dwarf's, and magicians which make up their first

2
entry into the literary world. Only recently have scholars begun to research
just how much influence these stories have on children and how they might

have a different impact on girls than on boys. This thesis will investigate
the world of fairy tales 1n relation to the1r historical context and their
differing relevance for male and female readers. I w111 examine the fairy
tales of the brothers Grimm and of Ludwig Bechstein because these three
scholars count
among the most important fairy tale narrators ln the German-speaking
reg1on. I w11111mit my examination to the witch 1n fairy tales because of all
the figures she seems to have the most impact on the audience.
The first chapter deals w1th var1ous theor1es about the or1g1n of fa1ry
tales and shows the difference In opinion between the Grtmm brothers and
Bechsteln. It also deals w1th the1r different style of collecting fa1ry tale
material and their different Intentions In wrlt1ng the tales. Finally, 1t looks
at gender specific role differences In fairy tales.
In chapter two I look at the etymology of the word 'Hexe· 1n order to
trace the or1g1n of the word as far back as possible and 1n order to find
possible parallels to the concept of the witch 1n other languages. Then, I
exam1ne the appearance or the wltch ln pre-Chr1st1an t1mes 1n compar1son
to the wltch 1n the middle ages and 1n modern times to see whether and how
her image has changed over the centuries.
Finally, In chapter three I deal with the actual roles of the witch 1n
fa1ry tales; or wh1ch I distinguish five:
1. the evil witch
2. the witch as stepmother
3. the wltch as sorceress
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4. the w1tch as good and ev1l ftgure

5. the witch as wise woman/helper/ good fairy

Each of these f1ve roles is illustrated with an example by making text
comparisons between the Olenberger Handschr1ft of

tt1e Grimm twott1ert;i tt1e

first six editions of their Kinder -und Hausmarchen and Bechstein's
samtliche Marchen. Then I try to show how the authors' deliberate textual
changes and the various roles of witches might affect girls differently than
boys.
In the rtnal chapter I summarize the original question of how the
current Image of the witch originated and whether there Is a possible
historical link between that Image and pre-Christian historical and
mythological women. I f1n1sh with the conclusion that, although the witch
serves an Important function 1n fairy tales, it ls now time to emphasize her
positive aspects as well as her negative sides.
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KAPITEL I
EINLEITUNG

Denkt man an das literarische Erbgut eines

Volke~; .

so sind daraus

Mythen, Sagen, Legenden und Marc hen ni ct1t wegzudenken. Sie gehoren ebenso
zu dem kulturellen Erbe eines Volkes, wie die sogenannte gro.f)e Literatur.
Wot·11 niemand hat sich urn M8rct1en so Yerdient gemacht wie die Bruder
Grimm, die Anfang des 19. ,Jahrhunderts begannen, Volkserzat1lungen zu
samrneln, um sie niederzuschreiben, damit sie als Kulturgut dern deutschen
Volk erhalten blleben und nicht verlorengingen. Jacot1Grimrn(_1785-1863)
und Wilhelm Grimm ((1786-1859), zwei unerrnfidliche Wissenschaftler, die
sich nicht nur mit Merchen beschaftiqten, sondern, netien einem dreit1andiqen
~

~

Werk Ober deutsche Sagen, auch unschatzbare Forsct1unqen auf dem Gebiet
~

~

der deutschen Sprache anstellten, kreierten mit ihrer Marchensammlung,
was heute allgernein als die 'Gattung Grimm· angesehen wird. Diese
Bezeichnung geht auf Andre Jolles zuruck, der diesen Begriff 1930 pragte,
indem er sagte:
Man konnte beinahe sagen, allerdings auf die Gef ahr hin, eine
Kreisdefinit ion zu geben: ein Marchen ist eine Erzahlung oder eine
Geschichte in der Art, wie sie die Gebruder Grimm in ihren Kinderund Hausmarchen zusammengestellt haben .... Und so wollen auch wir ...
Yon der Gattung Grimm sprechen.1

1 Heiriz Rolleke, Die Maret.er. der Brlider Grimm (MUr1C:hen: Artemis Verl&g, 1985) 36.

.-,
~

Noct1 r1eute denkt man an die ·c;attung Cirirnrn·, wenn man von Marcr1en
spricrit., denn so bekannte Marchen wie Asrl1enptltre/, lJcin1rtisr:ftefl..
5.6t?PJ+'.illcllel''/ u.8. sind alle f1ikchen . die von den Getirudern Grimm

gesarnrnelt un1j publiziert wurden.
Di es er

Prozes~;

des Samrne ins begann rnr die Bruder, indern si e die

Geschict-iten, die ihnen zugetragen wurden .

2unacJ1~:t

trnnd:::chriftlict1 in der

sogenannten Olentierger HandscJ1rHt von 161 o f esthielten. Nacr1 err1etil ic1"1en
Textveranderungen und -ausscJ1rnlickungen publizierten sie 1E•12 die

er~:te

zwei ban di ge Marchenausgabe der Kinder- und Hausrnarchen (KHM), gef oi gt
von einer weiteren Vero ff ent lichung 1815. 1B19 erschien eine erweiterte
dreibandige Ausgabe, die neben den ersten beiden Marchenbanden einen Band

rnH Anrnerkungen zu den Ki oder- und Hausrnarchen enthi elt. Zwi schen di es er
Ausgabe und der ·1etzten endgtiit1gen Fassung von 1857 ersch1enen noch v1er
weitere Editionen 1837, 1840, 1843 und 1850, in denen weitere
Veranderungen vorgenornrnen wurden. Bis heute sind die Kinder- und
Hausrnarchen der GetirOder Grimm die tielietitesten und am weitesten
vertirei teten t1archen der Welt.
Zu Zeiten der Bruder Grimm selbst hetten sie jedoch Konkurrenz von
mehreren enderen Marchenerzahlern, die ebenso wie sie tiegonnen hatten,
deutsches Kulturgut zu sarnmeln und n1ederzuschreit1en. So hatte z. Ei. Johann
August Musaus schon i 782-86, dreissig Jahre vor dern Erscheinen der KHM,
seine Volksrnarchen der Oeutschen veroff entiicht, Benedikte Neuberts Neue
Volksrnarchen der Deutschen erschlenen 1789-92, Albert Ludwig Grirnrns
Ki nde.rrnarchen 1808 und Johann Gustav 8(!schi ng pub ii zi erte 1812 seine
vo11<ssagen, Mflrct1en und Legenden.
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Der bei weitem erfolgreichste Konkurrent der Bruder Grimm war

jedoch Ludwig Bechstein C1801-1860). Dieser unermudl iche Samm ler
tiefaf3te slch zunachst hauptsachlicr1 m1t deutschen Sagen und Legenden. Mlt
dem Erschelnen selner rnor1ng1scneo Volksmarchen 1823 gab er seln Debut
als

M~wcJ1ener·z~t·11er-

Als er dann 1845 auf verlangen seines Verlegers hln

sein Deutsches Marchenbuch <DMB) veroffentlichte, wurde es, obwohl sich
sein Material teilweise stark auf das der Marchen der KHM stotzte, popularer
als die KHM der Bruder Grimm. 1856 erscr1ien Becr1steins

New=~~;

Detitc;r:hP.c;

Marcbeobucb CNDMB), und 1857 eine abgeanderte Version des DMB unter dem
T1tel Ludwlg Bechste1ns Marchenbuch. Bechsteln blleb der bel1ebteste
M~rchenherausgeber

des 19 -.Jahrhunderts, und erst nacr1 dem ersten

Weltkrieg begann seine Bellebthe1t nachzulassen und von der der Bruder
Grlmm Obertrumpft zu werden. Aus dlesem Grunde werde 1ch m1ch 1n meiner
Arbe1t sowohl m1t den Marchen der Bruder Grimm, als mit denen Bechsteins
ause i nanderset zen2.
Des we1teren werde 1ch m1ch auf our e1ne Gestalt der MG!rchen
konzentr1eren, da diese, wie mir scheint, eine herausragende und im
Gedachtn1s der Leser verhaftende Figur der Marchen ist, und bis heute
wombgl1ch den grt'>J3ten E1nflu13 auf das lesende Publ1kum ausubt. Es 1st dies
die Gestalt der Marchenhexe. Neuerd1ngs haben s1ch L1teraturw1ssenschaft ler und -w1ssenschaft ler1nnen w1e Heinz Rolleke, Jack Z1pes,
Ruth Bottlghe1mer und s11v1a Bovenschen zunenmend rnlt der Frage nacr1 cler
2 Die Te)(te. aut" die ich m1ch stutze sind Roller:e's D1A a!te~te tlarl'bfosamm lyna aer Bruoer
Grimm ( Koln-Genf. Fondatlon Martin Bodmer, 1975), mlt dee handschr1ftltchen Urfassun9 (den
Olen berger Schrfften) von 1810 und dem Erstdruck von 1812 ( Rolle~:e), die Reclamausgabe der
Gr1mmschen Klnder-und Hausmarchen. Jacob und Wilhelm Grimm. Kinder- uod Hausmarr.r1en, 3
Bande (Stuttgart, Philip Rec lam Jun., 1983) ( KHM) und Ludwig Bechteins, Samtliche Macchen
i Munche.n· Winkler Verlag, 1985) ( Bechstem 1
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Wicht igkeit der Marc hen fUr eio weib 1iches Se lbstverstandnis und den

darausfolgenden Konsequenzen fOr d1e

Marc~1enschrelbung

des 20.

Jahrhunderst befa13t. Da dies jedoch ooch ein relativ unerschlosseoes Geb1et
1st, werde 1ch versuchen, dle Rolle der Marchenhexe ln Bezug auf 1hren
hlstorischen Kontext und 1hre Re levanz fOr den moderneo Leser und spezie 11
fClr die Leseri n zu ersch l i esseo.
Uotern1mmt man den Versuch, die Kinder und Hausmarchen der BrUder
Grlmm und die Marchen Bechste1ns auf ihren Gehalt hin zu untersuchen, so
mu13 man sehr schoell zu dem 5chlu13 kommen, dan d1ese n1cht 1soliert voo
ihrem sozial-historischen Umfeld entstanden sind. Mao kaoo sie deshalb
nicht eiofach losgelbst voo diesem Umf eld interpretieren, soodern muJ3 sie
in den hlstorischen Rahmen einordneo, dessen Gedankeogut sie tragen. Heinz
Rolleke macht sich deshalb zu Recht Gedanken Uber die Interpretation der
Grimm Marchen,
weil in vielen Marcheninterpretat1onsversuchen immer noch und
immer wieder so verfahren wird, als konne man die KHM-Texte im
Blick auf ihr vermutetes oder tatsachliches hohes Alter abgelost von
allen Bedingungen der Zeit ihrer Fixierung und Verbreitung gleichsam
als zeitlose oder wie voraussetzungslos vom Himmel herabgefallene
Zeugnisse behandelo. Das einigerma13eo komplizierte Phanomeo des
Grtmmschen Marchens 1st zu einem gewichtigen Tell durch se1ne
Entstehungsepoche und d1e Personl1chkeiten seiner Schopfer
bestimmt. Da13 es darOber hinaus Ober-oder Urzeitliches
transportiert, ist damit natOrlich nicht im geringsten bestritten; our
geraten die ausschlieJ31 ich mit sol chem Erkenntnisinteresse
ansetzenden Deutungen leicht in den Bereich blo13er Spekulation. Es
gilt daher wie bei der Betrachtung jedes andern sprachlichen
Kunstwerks auch, die verifizierbaren Facta und Realia Coach e1nem
Lieblingsausdruck Jacob Grimms) gebOhrend zu berOcksichtigen.3
3 Rolleke, Die Marchen der BrUder Grimm, 26.

s
Auch Ruth Bott1gheimer betrachtet die Marchen der Bruder Grimm als ein
h1stor1sches Dokument, obwohl sle dle Wurzeln der Marchen 1n das 19.
Jahrhundert verlegt, und nicht, wie vie le andere h1storische lnterpreten, in
eine mythische Urzeit.
My bas1c prem1se 1s that 6r!mms· Ta!esls a h1stor1cal document w1th its
roots firmly in nineteenth century Germany, an assumption that both
Freudians and Jungians would dispute to a greater or lesser degree. I
re Ject Freudian interpretations insofar as they assert the ahistorici ty of
the text; and while I do not suscribe to the Great Mother thesis of
Jungian provenance, I value and sometimes utilize the painstakingly
assembled collections and collations of data on which Jungian
interpretations are based.4
In meinem e1genen Ansatz zur Marchen1nterpretat1on werde 1ch m1ch e1ner
Komb1nat1on von soz1al-h1stor1schen, mytholog1sch-11terar1schen und
Jungian1schen Methoden bedienen, da nur e1ne komplexe Betrachtungsweise
der Marchen eine gulttge Aussage Ober deren Intention und Wirkung liefern
kann.
Bel der Forschung nach dem Ursprung de.s Hexenbildes 1m Marchen 1st
es w1cht1g, zunachst elnmal nachzuprOfen, welche Auffassung Ober den
Ursprung des Marchens die Bruder Grimm tm Gegensatz zu Ludwig Bechste1n
hatten, und zu sehen, 1nw1ewe1t d1ese Auffassung 1hre Erzahlwe1se
bee1nf lusste. Zwe1tens 1st es erforderl tch, nachzuforschen, ob die
Marchenerzahler bestimmte Erzahlabs1chten hatten, und wenn ja, wie sie
dlese durch bewuJ3te oder unbewuJ3te Man1pulat1on der Erzahlungen zu
erre1chen versuchten. Und letzt11ch g11t es zu entsche1den, ob und 1nwtewe1t
4 Ruth Bottigheimer, preface, Grimm's Bad Girls and Bold Guys (New Haven: Yale Univ.
Press, 1987) x.
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sich diese Absichten auf die Rezept ion der Marchen durch die Leser
auswirken.
Bevor ich auf die Marchen se lbst einger1en werde) werde ich
versuchen, dur·cr1 elne etyrnolog1scr1e Untersuchung des Wortes 'Hexe· e1ne

vertilnclung zwlschen vor·-cr1rlst11chen Frauengestalten und den Hexen des
M1ttelalter5

uncl der Neuze1t t1erzustellen. urn sorn1t v1elleicht den starken

Eincjn.JCk cjen d1e Hexe noch heute 1n den Marchen hervorruft, h1storisch
1

erk J~r-en zu kbnnen

THEORIEN UBER DEN URSPRUNG DES MARCHENS

Uber den Ursprung der Marchen gibt es versch1edene Theorlen. Die
wlent igsten davon lassen s1ch 1n dre1 Kategor-ien zusammenf assen, d1e als
Jungian 1sch, sozi a1-historisch und my tho log1sch-11terar1sch unterschieden
werden kbnnen. Da 1st zunachst e1nrnal die psycholog1sch/Jung1an1sche
Theorie, die behauptet, daJ3 dte mensct"1ltche Psyche d1e BrutstG!tte der
Marchen darste Jlt, und da.G Marchen abstrakte Emot 1onen und
Vorgange tn

konkr~ete

psyc~11sche

B1lder und Handlungen Obersetzen. Vertreter d1eser

Theorie stnd Jung, Freud, Bettelheim und Luthi, die sich allesamt
hauptsach l ich m1t der Ausw 1rkung des Marchens auf die Leser, insbesondere
Kinder, befassen Das Haupt problem dieser Theorte 1st, daf3 sie aussere
E1nf1Uf3e, w1e z. B. Soz1allslerung, v6lllg zu 1gnor1eren schelnt und
Marchenmot1ve 1so11ert vone1nander und in etnem ah1stor1schen Kontext
behandelt
E1ne we1tere Theorte 1st d1e soz1al-h1stor1sche Mlgrattonstheor1e,
deren Hauptvertreter Theodor Benf ey war, und der auch Ludwtg Bechstetn
anhing. D1ese Theorte geht davon aus, daf3 alle Marchen, ja sogar al le Sagen
und Legenden, einen e1nzigen geograph1schen Ursprung haben, der das

Material fOr alle we1teren

Erz~hlungen

Heferte.

W~hrend

der Verbrettung

dieses Urmaterials durch mUndliche und schriftliche Oberlieferungen
entstanden zahlre1che Varianten 1n anderen Gegenden. Der ursprOngl1che

8

lnhalt und die Struktur der Erzahlungen blieb Jedoch im wesentlichen
intakt~

Die nahel legende Frage 1st hler natorl ich, woher das ursprungl lche
Material, die Matrix fOr al le weiteren Marchen, kam. Benfey verfolgte den
Ursprung aller Marchen nach lndien, und es ware interessant, jedoch hier zu
wettfOhrend, e1nen 1nterdisz1pllnaren Vergleich versch1edener Marchen
anzuste l len
Die dritte, mythologisch-1 iterarische Theorie, die Marchen als ein
Uberbleibsel aus al ten Zeiten betrachtet, war bis zu Benf eys Erscheinen die
we1tverbre1teste und beliebteste der drel. Besonders die GebrOder Grimm,
sowie auch Friedrich von der Leyen, glaubten, da13 die Marchen, besonders die
deutschen Marchen, eine direkte Verbindung zu alten germanischen
Mythologien darstellten und nur eine "abgesunkene" Form der alten Mythen
seien.&
Der innere gehaltige Wert dieser Marchen 1st in der Tat hoch zu
schatzen, sie geben auf unsere uralte Heldendichtung ein neues und
solches Licht, wie man sie nirgendher sonstkonnte zu Wege brmgen
[...]in diesen Volks-marchen liegt lauter urdeutscher Mythus, den man
fOr ver 1oren geha l ten. 7
Auch Friedrich von der Leyen schlie13t sich dieser Auffassung an.
Marchen und Mythos waren einmal das gleiche. Im Marchen gewannen
die Wesen des volkstomllchen Glaubens und die sp1eler1schen
5 Maria Tatar, "Folkloristic Phantasies: Grimm's Fairy Tales and Freud's Family Romance,"
Falrv Tales as wws of Know1og, ed. M1chae1 M. Metzger and Katharina Mommseo (Bero: Peter
Lang Publishers Ltd., 198 1) 75.
6 s1ehe James Frazer, The New Golden Bough (New York: S.G.Philllps Inc., 1959) und Heide
GOltner-Abendroth, DieGOttin ynd jhr Haros (MUnchen: Verl~ Frauenoffensive, 1980).
7 W11helm Grimm, lo der Vorrede zum 2. KHM -Band voo 181 S.

9

Elemente d1e Herrschaft ... Daneben aber, in spClterer Zeit,
entw1ckelten sich aus den Uranfangen des Glaubens und der
Wirklichkeit Marchen und Schwank als geschlossene, in sich
abgerundete dichterische Gebilde e
und weiter

be~iauptet

er:

Die altesten Verse im germanischen Marchen versetzten uns in die
Zeit der germanischen He lden-und Got terdichtung.9
Interessant ist hi er, sow oh l in Bezug auf Bechsteins HypoUiese eines
ursprunglichen Entstehungsort aller Marchen als auch in Bezug auf Grimms
Glaube an eine typisch germanische Mythologie als Ursprung der Marchen, die
Frage nach dem re lativ neuen Erscheinen des Hexenbi ldes im Marchen. Weder
die alten indischen oder agyptischen Erzahlungen, noch Sagen wie z.B. die
Edda oder das Nibelungenlied beinhalten die Figur der Hexe in der Gestalt,
wie sie sowohl bei Bechstein, als auch in den Marchen der Bruder Grimm
erscheint. 1st sie deshalb eine typisch deutsche Erfindung, und wenn ja,
wann und auf welche Art und Weise entstand sie?

8 Fr1edr1ch von der Leyen, Das deUtsche Merchen (Di.isseldorf-Ktiln: Eugen Diederichs
Verlag, 1964) 33.
9 ebda.

23.

DAS MARC HEN ALS ST !MME DES VOLKES ODER DES KUNSTLERS

Dies fUhrt zu einer weiteren Frage nach der 'St imme· des Marc hens.
Stammt das Marchen, wie wires bei den Grimms und bei Bechstein finden,
aus dem Munde des Volkes, oder aus der Feder des Kunstlers, oder gibt es
eine Wechselwirkung zwischen Vo lksgut und Literatur? DaJ3 beide Seit en
deutsches Kulturgut nacherzahlen wollten, ist aus den Schriften Jacob
und Wilhelm Grimms und Ludwig Bechsteins leicht ersicht l ich. Letzterer
schreibt:
1a1 w111 ~cht deutscr1es, rnogl1U-1st VolksthOrnlJC~1es, was das Volk
vorlangst aus den Erzahlungen seiner Dlchter in slch aufnahm und
nacherzahlt. Am wenigsten dient mir morgenlandlsches und
franzos1sches, deshalb blelben auch Aschenbrl>del, Blaubart und agl.
wahrschelnl1ch ganz aus melner Sammlung;•o

WG!hrend Bechste1n jedoch den ErzGihler der Marchen als D1chter s1eht, der
durchaus verandern darf, ja sogar soll, betonen d1e Grim ms den
ursprOngllchen, volkstomllchen Charakter lhrer Marchen, an dem alles
angebllch ur-belassen se1. Im Gegensatz zu Bechsteln sahen die Bruder
Grimm Marchen als Naturpoes1e, also als d1e Poesle des Volkes, das vom
Volk geschaffen und vom KOnstler led1gl1ch w1edergegeben wurde und ganz
strlkt von der Gattung der Kunstpoes1e getrennt war.

10 Brtef an Storch vom 27.6. 1844 1n Rolf-ROdtger Schnetder, Bechstetns Deutsches
Marchenbuch ( Wupperta 1: Gesamthochsch., Fachbere1ch Sprach-L 1t. w1ssenschaft, D1ss. 1980)
35

ll

lch [Jacob Grimm) bin fest uberzeugt, daf3 al le Marchen unserer
Sammlung ohne Ausnahme mit allen ihren umstanden scrion vor
Jahrhunderten erzah lt worden sind.11
Maria Tatar bemerkt hierzu
In one camp we find those who, 1ike Arnim [and BecristeinL seek to
efface the line dividing oral traditions from literary forms; in the
other, those who, like Grimm, insist on preserving the distinction
between the two.12
Mitt 1erwe1 le 1st genugend bekannt, daJ3 d1e

Erz~h Jungen,

d1e die Bruder

Grimm spater als ihre Kinder-und Hausmarchen veroffent11chten, ihnen nicht
vom Volk zugetragen wurden, w1e behauptet, sondern aus dem Munde und der
Feder solch geb11deter Leute wie der Haxthausen Fam11ie, der DrosteHulshoff Schwestern, Marie Hassenpflug und anderen, stammten.13 Dennoch
bestanden die Bruder Grimm zu ihrer Zeit auf dem volkstomlichen Ursprung
und Charakter ihrer Erzahlungen und darauf, nur die Sprache der Erzahlungen
verandert zu haben, nicht aber deren lnhalt. Im Gegensatz dazu erkannte
Bechstein, daf3 es e1ne Wechselwirkung zwischen Literatur und Volksmund
g1bt, wobe1 be1 Bechste1n "der Akzent auf se1ten der Schr1ftquelle liegt und
dem Volksmund e1ne mehr nacherzahlende als d1chtende Funkt1on zukommt",
wahrend die Bruder Gr1mm "besonders die mOndliche Oberlieferung
betonten."'"' Auch h1er stellt s1ch w1ederum d1e Frage, w1e der Dichter beim

11 Johannes Bolte und George Polivka, Anmerkungen zu den "K1nder- und Hausmarchen",
(Hildesheim: GeorgOlms, 1963) 4:427.
12 Tatar, 80.
13 s1eheJohn Ellis, One Fairy Tale Too Many (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1983), Heinz

Rolleke, Ruth Bottigheimer u.a.
14 Schnelder, 66.
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Erzahlen e1ner Oberl1eferten Gesch1chte auf deren lnhalt einw1rkt, und ob er
nicht, gewollt oder ungewollt <und, wie ich spater noch erlautern werde, be1
den Grimms teilweise sogar ganz bewuJ3U, den lnhalt mit verandert und
durch das Niederschre1ben best 1mmte Elemente erst r1cht1g fixiert.
Auf Seiten der Schreibweise lasst sich ein weiterer Unterscl!ied m
den Intentionen Bechsteins und der Grimms f estste llen. Wahrend die Grimms
d1e urtOmliche Sprache des Volkes so we1t w1e moglich erhalten wollten bis
hin zum D1alekt, sah sich Bechstein hauptsachlich als Unterhalter und
Erzahler. Schneider schreibt:
Aus altdeutschen Ouellen will er Erzahlungen in sprachlich moderner
Form unter dem weitlaufigen Oberbegriff "Marchen" in Umlauf bringen
und einem breiten Pub l ikum 1iterarisch vermitte ln. •5
Wahrend die Bruder Grimm bei den Neuauf lagen von 1812, 1819 und 1857
auch immer mehr dazu Obergingen, die ehemals d1versen Erzahlstile in einen
einheitlichen sprachlichen Rahmen zu setzen, griff Bechstein zum genau
entgegengesetzten Stilmittel.
Strebt die "Gattung Gr1mm" e1nem "ah1stor1schen St11" zu, so geht
Bechstein den umgekehrten Weg, bricht die in sich abgeschlossene
marchenhafte Welt auf und tendiert zu aktuellem Erzahlen. Diese
Formeln vereinfachen zwar, denn auch die "Gattung Grimm" ist nicht
fre1 von aktuellen h1storischen Bezogen, 1ndes mark1eren s1e die bei
Grimm bzw. Bechstein herrschenden Tendenzen.16
Diese Freiheit des Erzahlens erlaubt es Bechstein, in seinen Marchen das
Bi Id der Hexe nach eigener Phantasie, gestutzt auf Obriggeb 1iebene Geruchte
im Volksmund aus der Zeit der Hexenverf olgungen, frei zu kreieren und
15 ebda, 78.

16 ebda 10 1•
I
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auszuschmucken, wahrend die Bruder Grlmm ihre Beschreibungen karger und
subtiler hielten.
Dan man durch subt i le Veranderungen im Gebraucri der Sprache die
Wirkung eines 1iterarischen Stock es ebenso leicht manipul ieren kann, bedarf
keiner we1teren Erlauterungen. Es ginge auch zu we1t an dieser Stelle, e1ne
genaue Untersuchung der 5prache und deren Auswirkung auf die
verschiedenen Charaktere im Marchen und besonders auf das Bild der Hexe
bei Bechstein und den BrOdern Grimm durchzufUhren. Fur eine exemplar1sche
ausfOhrliche Untersuchung der Auswirkung der 5prache 1n den KHM jedoch
mbchte 1ch auf Ruth Bott1ghelmers Artlkel "Tale Spinners: Submerged Voices
in Grimms· 'Fairy Tales· .. verweisen.

DIE INTENTIONEN DER MARCHENERZAHLER

Als die Marchen der Bruder Grimm 1810 und 1812 zum ersten Ma1
veroff ent 1icht wurden, waren sie nicht so fort erfolgreich.17 Aber sobald dle
Bruder einige Veranderungen in den Erzahlungen vorgenommen hatten, um den
Geschmack des Publlkums besser miteinzubeziehen, wurden die Marchen zum
akzeptierten Lesematerial. Obwohl anfangs eher fCtr Erwachsene als fOr
K1nder gedacht, waren d1e Grimmschen K1nder- und Hausmarchen bis 1870
"In das Unterrlchtscurrlculum ln Preussen und 1n anderen deutschen
FOrstentomern elngebaut. und sle war·en Bestandte1l von F1beln und
Antholog1en rur !<.Hider 1n der ganzen westllchen Welt"l8 Mltt1erwe1le b11den
die Marchen den Hauptbestandtell des Lesematerlals elnes jeden K1ndes. Und
ror v1ele Kinder stellen ste das erste Stuck Literatur dar, mit dem eln Kind
in Beruhrung kommt. So fragt Fr1edr1ch von der Leyen:
1st es eigentlich in unser Bewuf3tsein gedrungen, daf3 unsere Kinder
als eines der frOhesten BUcher die Kinder- uod Hausmarchen

kennenlernen und damit ein Meisterwerk der deutschen Prosa?l9
In diesem frOhen Stadium des Lebens eines Kindes, wenn ldeen gerade erst
geformt werden, konnen der lnhalt und die Charaktere eines solchen
17 Zur

Rezephon 03r Marchan slehe Rolf-ROdiger Schnelder.

18 "h~ bec.ome incorporated into the teach1ng curriculum In Prussia and other German
principalities, and they were also Included in primers and anthologies for chHdren throughout the
western world." The Complete Fairy Tales of the Brothers Grimm, ed. Jack Zipes, preface (New
York: Bantam Books, 1987) xxlx.

19 Von oor Leyen 13.
I
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Lesematerlals einen groJ3en E1nfluJ3 auf die Entwicklung e1nes Klndes
ausUben. Es ist deshalb erstaunl1ch, daf3 es so lange gedauert hat, bis
Erzieher, Autoren und Eltern begonnen haben zu untersuchen, welche Wirkung
Marchen auf Kinder haben konnen, speziell in Bezug auf Geschlechts-,
Rassen-, und Klassenuntersch1ede. Obwohl sich Wissenschaftler schon seit
langem m1t den Marchen selbst befassen, besteht erst se1t kurzem die
Tendenz, die Marchen unter neuen geschlechts- und klassenspezifischen
Aspekten aufzuarbeiten und deren Auswirkung auf die Sozia11s1erung von
Kindern zu untersuchen. E1nige dleser Wissenschaftler kamen m1ttlerwe11e
zu der Annahme, daf3 die Marchen 1n lhrer Rollenverte11ung e1nse1t1g und dazu
angetan s1nd, fixierte Rollenverhalten und -funkt1onen lnnerhalb einer
bOrgerl ichen Gese llschaft zu f brdern.
What became apparent to these writers and critics was that the
Grimms' tales, though ingenious and perhaps socially relevant in their
own times, contained sexist and racist attitudes and served a
socialization process which placed great emphasis on passivity,
industry, and self-sacrifice for girls and on activity, compet1tion, and
accumulation for boys.20
Die Marchen der Bruder Grimm und Bechsteins bieten einseit ige Mode lle fOr
das Benehmen von Jungen und Madchen, in dem die bbsen Gestalten fast alle
Frauen in Form von Hexen, StiefmOttern und Feen sind, wahrend es nur sehr
wenfge bose Manner gibt, und wenn, sie hauptsach11ch in Gestalt von Riesen,
Menschenfressern und Raubern auftreten. Des we1teren werden, w1e 1ch
spater noch ausfOhrlicher erlautern werde, die bosen Frauengestalten am
Ende alle mit dem Tode bestraft, wahrend die bosen Mannergestalten frei
ausgehen. Diese e1nseit1ge Erzahlweise war Teil efner h1stor1schen
20 Jack Zipes, fairy Tales and the Art of Subversion (New York: Wildman Press, 1983) 46.
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Ent wick lung, in dessen Zuge die Bruder Grimm und Bechste1n ihre Marchen
niederschrieben, tei ls um zu unterhalten und tei ls um Moralkodexe fUr
Kinder festzulegen. Und Teil dieser padagogischen Absicht war es, die
g<'.lngigen Verhaltensweisen fOr Jungen und Madchen zu unterstotzen, d.h., die
Jungen zu aktivem Verhalten zu ermuntern und die MC3dchen im Hause zu
halten. So wurde z.B. das Spinnen in den Marchen als oberste Tugend fUr
Madchen gepriesen, wahrend fUr faule Madchen ein garst1ges Schicksal
ausgemalt wurde.21 Und aktive Frauen wurden am Ende fOr 1hr Verhalten
bestraf t, wahrend passive Made hen zur Be lohnung mit einem Pr1nzen
verheiratet wurden. In diesem Zuge der padagogischen Belehrung taten die
Bruder Grimm und Bechstein 1hr Tell, dle Marchenhexe zu der Schreckgestalt
zu machen, als die man sie heute kennt: die bose Alte mit krummem Buckel,
roten Augen und Hakennase, wobei Bechsteins Anspruch als Marchenerzahler
11terar1scher war, und wir thm somlt eln vlel deta1111erteres Bild der Hexe
verdanken.
Es ist an dieser Stelle notwendig, die Absichten zu untersuchen, die
Bechstein und die Bruder Grimm selbst belm Niederschreiben 1hrer Marchen
hatten, und sodann verschledene Kritiker zu Gehor kommen zu lassen, die
sich mit den geschlechtsspezifischen Rollen in Marchen und deren Einflu!3
auf Kinder bef aJ3t haben.
Im Prozess seines Marchensammelns sah Bechste1n slch hauptsachlich
als Schr1ftsteller und KOnstler, der Geschichten erzahlt, um se1n Pub11kum
zu amOsieren und zu unterhalten. Er bemOhte sich nicht sonderlich,
21 fOr eine ausfOhr liche Beschreibung der Wicht igkeit des Spinnens in Marchen und den
Veranderungen, die In Marchan In Bezug auf das Spinnen vor113nommen wurden, s1ehe Ruth
Bottigheimers Kapitel "Spinning and Discontent" in ihrem Buch Grimm's Bad Girls and Bold Bavs
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Geschichten direkt vom Volk zu bekommen, w1e es die Bruder Grimm taten,
sondern entnahm die meisten seiner Erzahlungen anderen ouellen. B1s er sein
Deutsches Marchenbuch <DMB) 1845 verb ff entl ichte, konnte er "hbchstens
sechsundzwanzig im DMB erstmals veroffentlichte Erzahlungen nach eigenen
Aufzeichnungen gewonnen haben"22 weil Bechstein bis 1844, als sein
Verleger Georg Wigand 1hn zum Sammeln der Geschichten aufforderte, nur an
Sagen gearbeitet hatte. Er hatte keine Marchensammlung vorratig, und doch
sammelte und bearbeitete er al le Marchen des DMB innerhalb von drei
Monaten und lief3 sie 1m darauffolgenden Jahr veroffentlichen.
An dieser Stelle ergibt sich das Resumee, daf3 die Vorstellung vom
Marchensammler, der seine Erzahlungen dem Volksmund abgelauscht
hat, in den Bereich der Fiktion zu verweisen ist.23
Bechstein hatte somit nie die gleichen Ambitionen mit seinen Marchen wie
die Bruder Grimm. Zwar hatte auch er ein "ethisch-didakt isches An 1iegen"
(Schneider, S. 79), aber seine "ausgesprochene Neigung zu humorvollem
Erzahlen" <Schneider, S. 79) war sehr viel ausgepragter.
Diese Tendenz ist gelegentlich so stark, da13 der Humorist den
Mora listen korrumpiert, die eigene - ursprunglich ethisch-didaktische
- W1rkabs1cht unterlaurt, ste ironisch auflost oder zum1ndest mtt
w1tz1g w1rkenden Bemerkungen tn der Schwebe halt.24
Im Gegensatz zu Bechstein hatten die Bruder Grimm e1n moralisch viel
tteferes Anllegen ror das Sammeln und Erzahlen 1hrer Marchen. Ste wollten

22 Schneider , 4 1.
23 ebda, 42.

24 ebda, 9.
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nicht so sehr unterhalten, als vielmehr eine nationale Volksdichtung
erhalten.
Tales, songs, and beliefs of German peasants were, for the Grimms,
splintered remnants of the mythology of pagan ancestors suppressed
by the medieval church. Their aim was to reconstruct this mythology
by p1ecing together the sp I inters for the educ at ion of the people
According to the brothers, language, re11gion, and poetry, as well as
heroic virtues manifested in the ancestral epic, would make the
Germans conscious of their national values and effective in the
struggle for nat1onal survival and independence in their age of
political turbulence The gathering of tale materials, according to
Jacob, would lead to a history of German poetry.25
Obwohl nur eine gute Geschichte zu erzahlen, wie Bechstein es tat, ihnen
kein genugender Grund fOr ihre Marchensammlung war, da sie einen v1el
groJ3eren Anspruch mit ihren Erzahlungen hegten, schrieben die Bruder
Grimm natorlich auch fOr Kinder. Zwar erklarten sie nie direkt, daJ3 sie in
ihren Marchen Rol lmodelle fOr Kinder fest legen wo l lten, aber daJ3 sie,
bewuJ3t oder unbewuJ3t, genau das taten, ist offensichtlich.
Almost all critics who have studied the emergence of the literary
fairy tale in Europe agree that educated writers purposely
appropriated the oral folk tale and converted it into a type of literary
discourse about mores, values, and manners so that children would
become civilized according to the social code of that time.26
In dlesem Sinne machten sie zwischen den 181ound1812 Ausgaben und der
endgUlt1gen Ausgabe von 1857 entsche1dende Textveranderungen, wobe1 sie
teilweise auch dem Geschmack ihres Publikums folgten, da ihre

25 Linda Degh, "Grimm's Household Tales and Its Place in the Household: The Social Relevance
of a Controversial Classic," Fairy Tales as wws of Knowjng, ed. Michael M. Metzger and
Katharina Mommsen (Bern: Peter Lang Publ1shers Ltd., 1981) 23.
26 Zlpes, 3.
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ursprOng11che Sammlung nicht halb so erfolgreich war wie die Bechsteins.
Leser fanden ihre Sprache zu "karg und schmucklos" (Schneider, S.120) 1m
Gegensatz zu Bechsteins Humor und Moral, obwohl auch dessen Stil nicht
ganz unbee1nflu13t von den Wunschen des Publikums blieb.
Die Purifizierung des DMB, die drastisch-real1stische, derb-anst613ige
oder erot ische Stel len betrifft und zur El iminierung ganzer Texte oder
einze Iner Zei Jen fOhrt, result iert ebenso wie die re 1igios-erbaul iche
Komponente (hier gait es aufzufOllen, was auf der anderen Seite zu
streichen war) nicht aus einem genuinen lnteresse Bechsteins,
sondern ist eine gezielte Anpassung an den von Wiegand inaugurierten
Kauf er-bzw. Leserkreis gewesen.27
Ebenso mu13ten s1ch die Bruder Grimm an thre Leserschaft anpassen, wollten
sie erfolgreich sein.
Auch Wilhelm Grimm muJ3te schlieJ3lich ROcksicht auf die Kaufer und
Leser nehmen, die Samm lung poet isch abrunden, AnstoJ3 iges streichen,
und es bedurfte verlegerischer Weitsicht und Initiative, um den KHM
zu ihrem durchschlagenden Erfolg zu verhelfen.28
Die Bruder Grimm anderten ihre Erzahlungen nicht etwa wi 1lkurl ich, sondern
schmOckten hauptsachlich dort aus, wo ein moralischer Anspruch zu
verteidigen war oder wo eine bestimmte Verhaltensweise als Mahnung oder
Vorbi ld eingepragt werden sol lte. Aus diesem Grunde beziehen sich auch die
meisten Textveranderungen auf Stellen, die mit der Rolle der Frau, bzw.
Madchen, innerhalb des Marchens zu tun haben und die dazu angetan sind, dem
Madchen, bzw. der Frau, ihre korrekte Stellung innerhalb der Gesellschaft
zuzuwelsen.

27 Schneider, 114 ff.
28 ebda, 120.
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um h1er nur e1n1ge Be1sp1ele anzufUhren29 se1 d1e Gesch1chte Konig
Drosselbarts erwahnt, in der Konig Drosselbart, verkleidet als Bettelmann,
die hochmotige Tochter eines Konigs heiratet, und in der Folge sie von ihrem
Hochmut kur1ert In der Olenberger Handschrift wird nur erwahnt, daf3 sich
Konig Drosselbart am Ende als solcher zu erkennen gibt und "sie um
Verzeihung [bittet], daf3 er so hart mit ihr umgegangen ware, zur strafe, daf3
sie ehemals Ober ihn gespottet hatte"30. In der Fassung von 1812 erniedrigt
der Konig seine Frau auf alle erdenkliche Weise, bis er sie zum Gelachter und
Spott des gesamten Kon1gshofs macht, und erst als sie "so beschamt [war],
daf3 sie sich lieber tausend Klafter unter die Erde gewunscht hatte"3t gibt
Drosse lbart sich ihr zu erkennen, jedoch nicht ohne den neu h1nzugef0gten
mora11schen Anspruch, "das alles ist nur dir zur Besserung und zur Strafe
geschehen, wen du mich ehedem verspottet hast"32. Dieser Anspruch, daf3
alles nur zum besten der Prinzessin geschah, wird in der endgult1gen
Fassung von 1857 noch unterstrichen, indem hier die Prinzessin am Ende ihr
Vorgehen (das in der Verspottung des Konig Drosselbarts zu Beginn des
Marchens lag) bereut.
Da weinte sie bitterlich und sagte: «lch habe groJ3es Unrecht gehabt
und bin nicht wert, deine Frau zu sein.«33
29 fUr ausfOhr 11che Textvergleiche siehe John Ellis' One Fairy Tale Too Many, Ruth
Bottigheimer's Grimm's Bad Girls and Bold Guys und Heinz Rolleke's Wo daS WUnschen noch
aeholfen hat (Bonn: Bouvier Ver lag Herbert Grundmann, 1984 ).

:so

Rolleke, 118.

31 ebda 12 1.
I

32 ebda, I 2 I .
33 KHM, Band 1• 268.
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Dieses Marchen erinnert deutlich an Shakespeares Taming of t/Je S/Jrew,
1ndem beide Male die ursprungl1che Obermutige Verhaltenswetse des

Madchens verurteilt und durch die Machenschaften eines Mannes bestraft
wird, um sie am Ende folgsam und gefOgig zurOck in den SchoJ3 der Familie
und Ehe zu fOhren. Die Bruder Grimm veranderten das Ende von Konig
Dn.?ssel/Jart nach einer Neuerzahlung von Dortchen Wild, aber auch ganz
offensichtlich im Hinbl1ck auf eine Betonung des anfanglichen
Fehlverhaltens und auf e1n Unterstreichen der BewuJ3tseinsveranderung, die
1n dem Madchen vorgegangen 1st.
Ein Beisp1el fOr das Sp1nnen als eine Aufgabe, die zwar hart 1st, aber
am Ende belohnt wird, wenn das Madchen nur fle1J3ig und folgsam genug ist,
1st das Marchen vom Rvmpelst!lzc/Jen In elner frOheren Version 1st die
Heldin ein Madchen, das aIles Stroh, das ihr zum Spinnen gegeben wird,
automatisch in Gold verwandelt und darOber sehr traurig ist. Zwischen der
181 O und 1812 Version verandert Wilhelm Grimm dieses Mot1v in se1n
genaues Gegentei 1.
The motivation for the entire tale shifts from the girl's being
released from spinning gold ( 1810) to her being forced to spin gold at
the risk of her life (1812)34.
Aus dem selbstandigen Madchen mit einer natorlichen Gabe wird ein
hilfloses Geschopf, das von ihrem Vater zum Konig geschickt wird, um
dessen Gier nach Gold zu befriedigen. Die Junge Frau muf3 sterben, es sei
denn, ihr wird von einem anderen Wesen geholf en.
In der Entwicklung der Geschichte Oornrtisc/Jensvon der Olenberger
Handschrift zu der sechsten Ausgabe kann man eine ahnl iche Veranderung
34 Bott1ghe1mer, 121.
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beobachten In dem handgeschriebenen Manuskript von 181 o ist das Madchen
einfach eine "Tochter" ohne weitere Eigenschaften. In der ersten
veroff entlichten Version von 1812 wird sie als ein "Wunder von Schonheit"
beschrieben, und von der zweiten Ausgabe an ist sie ein BOndel an Tugend
und Schbnheit ("es war so schbn, sittsam, freundlich und verstandig, daf3 es
jedermann, deres ansah, lieb haben muf3te"). Mit dem Wachstum ihrer
Tugenden wachst auch ihre Abhangigkeit von dem Prinzen.
Ebenso wie das Bild Dornrbschens andert sich das Bild der bosen Fee
zwischen der handschriftlichen Version von 181 O und den Ausgaben von
1812 und 1850. In der Handschrift und den ersten zwei Ausgaben werden al le

Feen gleich behandelt. Sie werden entweder als "Feen" oder als "weise
Frauen" erwahnt, aber es gibt keinen Unterschied in der Benennung der
dre1zehnten Fee, die man e1nzuladen vergessen hat, und den anderen. Die Art
und Weise jedoch, in der der Wunsch ausgesprochen wird, l 1ef ert
Anhaltspunkte rnr die spatere Veranderung des Charakters der Fee. In der
handschrift lichen Version "verkOndet" die dreizehnte Fee, daJ3 die
Kbnigstochter sich an ihrem fOnfzehnten Geburtstag an einer Spindel
stechen werde und sterben solle. In der ersten Ausgabe von 1812 betritt die
Fee den Saal "recht zornig, daJ3 sie nicht war eingeladen und rief ... "35. In der
zwe1ten Ausgabe von 1814 sinnt d1e Fee auf Rache und 1hr bbser Wunsch
wird zu einer "Verwonschung". In dieser Ausgabe wird sie auch zum ersten
Mal nicht mehr Fee sondern "Zauberweib" genannt. SchlieJ31ich wird in der
sechsten Ausgabe von 1850 die Verbindung zwischen Hexere1 und der
dreizehnten Fee deutl1ch gezelchnet. lhr Wunsch wird zu elnem
35 tor eine ausfUhrlichere Analyse der Unterschiede zwischen "sprechen", "sagen" und
"rufen" siehe Ruth Bottigheimer, Grimm's Bai Girls and Bold Gws.
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"Zauberspruch" und ihr Einzug auf das Geburtagsfest der Prinzessin wird zu
einem dram at ischen Ereignis":
S1e wollte sich dafUr rachen, dal3 s1e nicht eingeladen war, und ohne
jemand zu grOBen oder nur anzusehen rief sie mit lauter Stimme ...
Und ohne ein Wort weiter zu sprechen kehrte sie sich um und verlieB
den Saal. Al le waren erschrocken ....
Wie schon erwahnt, beziehen sich die Textveranderungen
hauptsachlich auf die Rollen von Madchen, bzw. Frauen. Es erscheint mir
deshalb als wahrscheinlich, daB die Marchen einen anderen EinfluI3 auf
Leserinnen als auf Leser haben, und daI3 Madchen andere, elnseitigere
Rollenvorbilder in den Marchen vorfinden als Jungen. Diese einseitigen
Veranderungen scheinen mir auch mit daran Schuld zu sein, daI3 das Bild der
Hexe so vorwiegend negativ gezeichnet erscheint.
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v1elen anderen. Bruno Bettelheim) selbst e1n fOhr-ender Kinderpsychologe,
behauptet, daJ3 das Genus eines Charakters in einem Marchen fUr die
Ausw1rkung auf das Kind nicht ausschlaggebend se1
Recently it has been cla1med that the struggle against childhood
dependency and for becoming oneself in fairy tales is frequently
described differently for the girl than for the boy, and that this is the
result of sexual stereotyping. Fairy tales do not render such one-sided
pictures. Even when a girl is depicted as turning inward in her
struggle to become herself, and a boy as aggress1vely dealing with the
external world, these two togettier symbolize the two ways in which
one has to gain selfhood: through learning to understand and master
the inner as well as the outer world. In this sense the male and
female heroes are again projections onto two different figures of two
<artific1ally) separated aspects of one and the same process wt1ict1
everybody has to undergo in growing up. While some literal-minded
parents do not realize 1t, children know that, whatever the sex of the
hero, the story pertains to their own problems36.
N.J.Girardot ist wie Bettelheim der Ansicht, daJ3 geschlechtl1che
Untersch1ede wen1ger w1cht1g se1en als die psychologische Sign1fikanz der
Marchen37. Diese Auffassung 1aJ3t jedoch vollig auJ3er Acht, daJ3 es 1n den
36

Bruno Bette Ihelm, The Uses of Enchantment (New York: Vlnt&Je Books, 1977) 226.

37 "gender d1fferences are less 1mportant than the psycholog1cal s1gn1f1cance of the tales."
N.J.G1raroot, "ln1t1at1on and Meaning 1n the Tale of Snow White and the Seven Dwarfs," Journal of
Amerjcan Foklore. 90 ( 1977): 284.
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M'3rchen37. Diese Auffassung laf3t jedoch vollig auf3er Acht, daf3 es in den
meisten Marchen tatsachlich die Jungen s1nd, die h1naus in die Welt ziehen,
und Abenteuer erleben, wahrend die Madchen zu Hause bleiben und auf ihren
Prinz warten. Obwohl das wohl durchaus den Gepflogenheiten des
Grimmschen und Bechsteinschen Jahrhunderts entsprach, wird es an der
Zeit, diese Rollenverteilung aus historischer Perspektive kritisch zu
untersuchen und auf ihren Geha 1t fOr moderne Leser zu uberpruf en
Eine andere Gruppe von Wissenschaftlern, unter ihnen Alison Lurie,
Stith Thompson und Max LOth1, halten das Geschlecht der Marchencharaktere
fOr wichtig, finden jedoch, daJ3 Marchen positive Vorbilder sowohl fOr
Jungen als auch fOr Madchen bieten. So meint A Lurie zum Beispiel:
These stories suggest a society in which women are as competent and
active as men, at every age and in every class ... The contrast is
greatest in maturity, where women are often more powerful than men.
Real help for the hero or heroine comes most frequently from a fairy
godmother or wise woman; and real trouble from a witch or wicked
stepmother.38
Wiederum beschaftigt sich diese Ansicht nicht mit dem haufigeren
Vorkommen von bosen weiblichen Gestalten im Vergleich zu bosen
mannlichen Gestalten, und sie verleiht Oberdies der Oberzahl an bosen Hexen
im Gegensatz zu den re lat iv geringen und kurzen Auftritten der weisen
Frauen kein Gewicht. lch stimme daher Kay F. Stone zu, wenn sie sagt:
Lur1e, LOtht, and Thompson all emphasize that fatry tales demonstrate
the power of women simply because these stories are dominated by
37 "~m~r differences are less important than the psychol()Jical significance of the tales."
N.J.Girardot, "Initiation and Meaning in the Tale of Snow White and the Seven Dwarfs," Journal of
American Foklore. 90 ( 1977): 284.
38AJisonLurie, "FairyTaleliberation," NewYorkReviewofBooks (Dec.17, 1972): 42.
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women, both as protagon1sts and as narrators. None of them mentions
that most of the heroines are pretty and passive rather than
powerf ul.39
Um geschlechtsspezifische Rollenunterschiede in Marchen zu untersuchen,
darf man nicht nur d)e vorkommende Anzah l von Frauen zah Jen, sondern man
mu13 die Art der Rollen kritisch betrachten und sich fragen, wie diese das
Se lbstgefUhl eines Madchens best immen konnen.
Millions of women must surely have formed their psycho-sexual selfconcepts, and their ideas of what they would or could not accomplish,
what sort of behavior would be rewarded, and of the nature of the
reward itself, in part from their favor1te fairy tales. These stories
have been made the reposttories of the dreams, hopes and fantasies of
generations of girls.'rn
Diese Art von geschlechtsspezifischer Rollenuntersuchung ist noch
re lat iv neu und wurde hauptsachlich von Mitgliedern der feministischen
Bewegung entwickelt. Frauen wie Simone de Beauvoir, Marcia Lieberman und
Rosemary Minard finden, daf3 entscheidende Unterschiede zwischen Heiden
und Heldinnen existieren, und da13 diese wichtig sind, da sie zu
verschiedenen Sozialisierungsprozessen fUr Jungen und Madchen in der
modernen west lichen Gesellschaft beitragen'4t. Die Bruder Grimm selbst
trugen zu diesem Sozialisierungsprozess durch die Art und Weise, wie sie
ihre Texte veranderten, entscheidend bei.

39 Kay F. Stone, "The Misuses of Enchantment: Controversies on the Significance of Fairy
Tales," Women's Folklore. Women's Culture, ed. Rosan A. Jordan, Susan J. Kalcik ( Phlladelphia:
University of Pennsylvania Press, 1985) 127.
40 Marcia Ueberrnann 'Some Day My Pr1nce wm Corne': Female Acculturat1on Through the
Fairy Tales," College English 34 ( 1972): 385.
I

..

41 "significant differences in heroes and heroines exist and these are important because they
contribute to different socialization of boys and girls in contemporary western society," Stone,
130.
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Wilhelm Grimm himself knew that the tradition he was editing
differed even from that of Germany's nearest neighbors to the north,
for he had published Altdanisc/Je Heldenlieder; Ba/laden vnd t1arcnen

in 1811, a year before Gnmm 's Talesf irst appeared in print. Many of
the heroines in the Danish ballads and tales demonstrate an
independence utterly alien to the women in later editions of the
Tales42
In den Marchen der Bruder Grimm und Bechsteins erscheinen Frauen als
unabhangig und stark fast nur in der Rolle der alten Frau. Besonders was die
Rolle der Hexe anbelangt, muI3 man sich fragen, warum sie so einseitig
negativ portratiert wird. Woher kommt dieses Bild der bosen Hexe? Wurde
die alte Frau schon lmmer als bose angesehen? Im nachsten Kapltel werde
ich diese Fragen unter besonderer Berucksichtigung der etymologlschen
Entwicklung des Wortes 'Hexe' und der Entwicklung der christl1chen Kirche
und deren Einflu/3 auf die 'Hexe· als Stereotyp untersuchen.

42 Bottigheimer, 168.

KAPITEL 11
DIE HEXE IN DER GE5CHICHTE

ETYMOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES WORTES 'HEXE'

Wenn man versucht, den Begriff der Hexe etymo logisch-historisch zu
erschlieJ3en, so ist es von auJ3erster Wichtigkeit, dem Ursprung des Wortes
'Hexe· unter Berucksicht igung der geschicht lichen Ent wick lung vor und nach
dem Mittelalter nachzugehen, da diese Epoche einen entscheidenden
Abschnitt in der Geschichtsauffassung darstellt. Dies wurde meiner Meinung
nach bisher von dem meisten Historikern vernachlassigt und hatte ein
dementsprechend verzerrtes Bild des Begriffes 'Hexe· zur Folge. lch werde
deshalb zunachst versuchen, den Ursprung des Wortes 'Hexe· so weit moglich
zu erlautern und sodann eine Trennung des Begriffes zwischen vor-und
nachmittelalterlicher Auffassung vornehmen.
Der Ursprung des Wort es 'Hexe· ist keinesfalls eindeut ig und daher
off en fOr mancherlei Spekulationen. So findet man in fast jedem
etymologischen Wbrterbuch eine andere Erklarung fUr die ursprungliche
Bedeutung des Wortes. lch mbchte hier nur einige weitverbreitete
Spekulationen anfOhren, und sodann meine eigene Schluf3folgerung ziehen.
Woruber sich die meisten Forscher einig sind, ist, daf3 sich das Wort
'Hexe' auf das altgermanische beschrankt und auf das Wort /Jagazussa, ein
Kompositum bestehend aus dem Bestimmungswort nag und einem Grundwort

zussa, zuruckzufOhren ist. Was nun die Interpretation von /Jag und zussa
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betrifft, so gibt es verschiedene Meinungen. In den meisten Worterbuchern
wird lla_q mit Zaun, Hecke, Gestrauch Ubersetzt, wahrend das Wort zussa
versch1edene lnterpretationen erfahrt. Die gebrauch11chste Obersetzung des
Kompositums scheint sich jedoch in der ·zaunreiterin' wiederzufinden.
Das Bestimmungswort ist wahrscheinlich das unter Hag "Zaun, Hecke,
Gehege" dargeste llte Substant iv, das Grundwort, das bis heute nicht
sicher gedeutet ist, gehort vielleicht mit norwegisch tysja "Elfe"
zusammen. Demnach ware Hexe ein sich auf Zaunen oder Hecken
aufhaltendes damonisches Wesen, beachte aisl. tunrlda "Hexe"
etgentltch "Zaunre1ter1n". Im ausgehenden M1ttelalter g1ng das Wort
fOr e1nen - dem Volksglauben nach - [bosen) we1bl1chen Geist auf e1ne
Frau Ober, die mit dem Teufel im Bunde steht und Ober magischschadigende Krafte verfOgt, ... 1
TrObners Deutsches Worterbuch gibt eine andere Grunddeutung des Wortes

llagazussavon Lauffer. Er kommt aber zu dem selben Resultat.
Am wahrscheinlichsten ist wohl die Deutung aus ags. teona, teone
'Schaden, Verderben·, t/enan ·schadigen·, die zu einer
tndogermantschen Wurzel dau- gehoren. Dann wGlre d1e Hexe der
weibliche Damon, der von der E1nfr1edung des GehOftes aus verderben
stiftet. 2
In demselben Eintrag wird spater Ober Lauffers Vermutung berichtet:
Er kommt zu dem begrOndeten Ergebn1s, daJ3 die Hexe als eine Unholdin
anzusehen sei, die auf den das menschliche Besitztum umhegenden
zaunen s1tzt, Ober die sle nlcht hlnwegkommen kann. So lauert s1e auf
Mensch oder Tier, die sich ihr leichtf ertig aussetzten. Die
Bezeichnung des Zaunes als hag weist auf seine Herkunft von Baum
1 Der gro13e Duden. Etymolog1e. Herkunftsworterbuch Cler deutschen Sprache, Band 7, bearb.
von der Dudenreaktion unter Lei tung von Paul Grebe (Mannheim: Bibliographisches lnstitut,

1963) 264.
2 Lauffer, Tri.ibners Deutsches WOrterbuch. Hsg. Alfred GtiBe, Drltter Band (Berlin: Walter
de Gruyter & Co, 1939).
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und Hecke, und die zahlreichen Belege fur das Vorkommen boser biswei len aber auch gut er - Geister in Baum und Strauch best ark en
noch Lauff ers Zauntheorie. Zur Zaunhexe st immt auch gut das
Hexentier, die Katze, die ja ebenfalls den Platz auf dem Zaune
bevorzugt, und in deren Gestalt die Hexe mit Vorliebe auftaucht. DaI3
alles in allem ein Zusammenhang besteht zw1schen Wald, Hecke und
Zaun, durfte nicht zu leugnen sein.3
Dieser letzte Satz wird fOr meine eigene Interpretation noch von groI3erer
Bedeutung se1n. zunachst jedoch mochte ich noch e1nige we1tere
Interpretat lonen z1t 1eren. Friedrich Kluge fOhrt das Wort 'Hexe· auf das ahd
Wort zunrlta' und das anord. tunrida= Zaunreiterin, Hexe zuruck.
Dem Grundwort germ. tus;oCauch in westfal. dus 'Teufel', norw tyS)a
'Elfe'; verkruppeltes Weib) vergleicht sich gall. dusius 'unreiner
Geist', korn. Ous, Oiz 'Teufel', alt lit. dvasa, heute dvasia 'Geist':
Wurze 1 d/Jus-.- d/Juos 4
D1e meisten Forscher sahen d1e Hexe also als e1n damon1sches Wesen, zwar
ursprungl ich nicht unbedingt weib l ich, das sein Unwesen in dem Bereich
zw1schen Zivil i sat ion und Wi ldnis trieb.
As late as the Middle Ages, the wltch was still the /Jagazussa, a being
that sat on the Hag, the fence, wh1ch passed behind the gardens and
separated the village from the w1lderness. She was a being who
participated in both worlds. As we might say today, she was semidemonic.5
lnteressanterwe1se hat das engl1sche Wort 'witch' e1nen anderen Ursprung
als das deutsche Wort 'Hexe'. 'Witch' geht zurOck auf das anglo-sachsische

w1c'to bend or shape' zurOck und ist verwandt mit witeJ w/s-J wita, w1cta,
3 Ruth Westermann, TrUbners Deutsches Worterbuch.
4 Friedrich Kluge, Etymolooisches Worterbuch, (Berlin: Walter de Gruyter & Co., 196 7).

5 Hans Peter Duerr, Dreamtjme: Concerojng the Boundary Between WIJOOroess and
Civilization, trans. FelicitasGcmman (New York: Bas11 Blockwell, Inc., 1985) 46.
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witan, was oft mit 'wise· Obersetzt wird.6 Demnach ist die englische Hexe
in ihrem Ursprung eine weise Frau <wise woman) und hat wenig mit
Damonen oder Untaten zu tun. Die Bruder Grimm scheinen diese Auffassung
zu teilen, indem sie den Ursprung des Wortes 'Hexe· als "verschmitztes We1b"
[=wise woman?] angeben.
Grimm zieht zur Erklarung altn. tJagr klug heran, so dasz !Jexe den
Sinn verschmitztes Weib hatte; andere deuten s1e mit bezug auf nag
als waldweib.7
Daf3 es eine Verbindung zwischen der weisen Frau und dem Waldweib gibt,
f indet auch in anderen Bezeichnungen, die man fUr die Hexe findet, e1ne
Resonanz. So wird s1e oft auch als Herbaria, "Krauterfrau", "Holzfrau", u.a.
t itul iert.
Bei der Bezeichnung Herbar1a "Krauterfrau" denkt man an die ae .
.. angenga, die einsam Herumschweifende". Durch dieselbe Glosse ergibt
slch elne BerOhrung m1t lam/a, die gewohn11ch mit !Jolzmuoia
(Holzmutterchen) glossiert wird. ldentisch sind Holzweib und wildes
Weib. Der Obergang und die Vermischung von der einsamen
Krautersammlerin zur Waldfrau im Volksglauben ist einleuchtend. Die
versch1edenen Wald-und Alpgeister, die nach den Oberl1eferungen 1n
naher Beziehung zu der Hexenvorste l lung stehen, haben z.T. eine
erotische Natur, was auch zu den Begriffen striga-meretrlx-!Jazzusganeo-!Jistrlo paf3t, alien geme1nsam 1st das "Umherschwe1fen". Nach
alledem ist es kaum moglich, die versch1edenen Vorstellungen des
Volksglaubens (Alp-, Wald-und Totengeister), die sich an den Namen
und Begr1ff ansch11eJ3en, genau voneinander zu scheiden, eine
Schwierigkeit, auf die wiederholt, mit besonderer Vorsicht, von
Franck hingewiesen wurde.8
6 Barbara Walker, The Woman's Encvclopedia of Myths and Mysteries, (San Francisco:
Harper & Row. 1983) 1076 ff.
7 Matthias Lexer. Mittelhochdeutsches Handworterbuch (Stuttgart: S. Hlrzel Verlag, 1974).
8 HandwOrterbuch des Deutschen Aberalaubens, Hrsg. Hanns Bachtold-Staub Ji, (Berlin und
Leipzig: Walter de Gruyter & Co .• 1930/ 1931) 1828 ff.
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Im Sinne der oben angefOhrten verschiedenen lnterpretat1onen mbchte
lch nun meine eigenen Nachforschungen und Spekulatlonen anschliel3en. wenn
man das Wort '/Jag· welter verfolgt, stbJ3t man interessanterweise nicht nur
auf die Bezeichungen ·zaun, Hecke', sondern auch auf Begriffe wie ahd.
'Einhegung· und mhd. /Jae 'Dorngestrauch, Gebusch; Umzaunung, Gehege;
[umfriedeter] Wald; [umfriedeter] Ort', weiterhin schwed. /Jage 'Gehege,
Weide; Waldchen; Hain'.9 Dieser Hain oder umfriedete Wald jedoch war in
vorchristl 1chen Zeiten der Hauptort, an dem re 1igibse Feiern und
Gottesdienste abgehalten wurden.
From an examination of the Teutonic words for "temple" Grimm has
made it probable that amongst the Germans the oldest sanctuaries
were natural woods. However this may be, tree-worship is well
attested for all the great European families of the Aryan stock.
Amongst the Celts the oak-worship of the Druids is familiar to every
one. Sacred groves were common among the ancient Germans, and
tree-worship is hardly extinct amongst their descendants at the
present day to
Da es in vorchristlichen Zeiten hauptsach11ch Frauen waren, die als
Priesterinnen fungierten' 1 mochte ich die Hypothese aufstellen, daJ3 das ahd.
Wort '/Jagazussa· ein Oberbleibsel ist aus einer Zeit, in der heidnische
Volker einer Art von Naturverehrung unter der Leitung von Priesterinnen
anhingen. lch meine, daJ3 der Begriff daher im Zusammenhang mit dem
englischen 'wise woman· steht, da er sich ebenso wie 'witch' auf fruhrere

9 Der groBe Duden.
10 Sir James Frazer, The New Golden Bough (New York: S.G.Pbi111ps, Inc., 1959) 107.
11 siehe Merlin Stone, When GOO Was a Woman (New York: Harcourt Br&::eJovanovich,
1973)undStarhawk, TruthorDare ( Saofrancisco:Harper&Row, 1987).
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weise Frauen, Heilerinnen und Priesterinnen bezieht, und sich erst im Laufe
des Christianis1erungsprozesses zum Begriff der bbsen Hexe, w1e er heute
allgemein gebrauchlich ist, wandelte.
Um diese Hypo these zu untermauern ist es notwendig, zu erf orsctien,
wie das deutsche Wort Hexe, abgeleitet von 'tlagazvssa; zum ersten Mal
verwendet wlrd. Der Begriff der Hexe als e1n Zauberwesen wird
verschiedent 11ch schon in fruheren Schriften erwahnt, man muf3 jedoch
unterscheiden, ob man von dem vorchristlichen Bild der Zauberin spricht,
wie sie bei Horaz, Ovid, Apuleius, Seneca und Theocritus, um nur einige zu
nennen, ersche1nt, oder ob man das Bild der Hexe, wie es im Mittelalter und
danach portratiert w1rd, meint. Meiner Meinung nach machten die meisten
Forscher den Fehler, da!3 sie die vorchristliche Hexe, die ursprunglich mit
ganz anderen Namen bezeichnet wurde <siehe striga, lamta,

rvna

und die ich

von nun an mit dem Wort ·zauberin' im Gegensatz zu 'Hexe· benennen mbchte,
unter dem Aspekt der mittelalterlichen Hexe sahen, ohne die
dazw1schenl1egende Entw1cklung des Chr1stentums und dessen Auswirkung
auf den Volksglauben zu berOcksichtigen.
Since nearly all early histories were written by Christians, Christian
concepts of a Devll were superimposed on folk beliefs; and late
scholars, familiar with the background of a developed demonology,
have read into these histories conceptions originally alien to them. 12
Daf3 es vor dem Mittelalter Zauber1nnen gegeben hat, w1rd verschiedentlich
1n der L1teratur erwahnt. Jedoch entsprechen diese Zauberinnen e1nem ganz
anderen Volksglauben, als die spateren mittelalter11chen Hexen. In dem

12 Rossell Hope Robbins, The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology: (New York: Crown
Publishers, Inc., 1959) 547.
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Weltbild vieler vorchristl1cher Volker nahmen Frauen eine re lat iv hohe
Stellung ein und waren nicht nur fi..ir das geistige, sondern auch fOr das
leibliche Wohl des Volkes zustandig. Sie waren oftmals weise Frauen und
Hebammen, krauterkundig und 1n der Medizin bewandert.
Bei den Germanen lag die Heilkunde und vor allem die Geburtshilfe in
den Handen von krauterkundigen Frauen, und in den Sagas sind sie
wegen ihres Wissens beruhmt. Sie behandeln kranke Manner und Frauen
gleichermaJ3en und machen erste Fortschritte in der Geburtshilfe,
indem sie die Geburt durch die Anwendung schmerzlindernder,
krampfst111ender, wehenfbrdender Krauter wie Wacholder, Kamille,
BeifuJ3 oder Mutterkorn erleichtern. DaJ3 die Frauen der
patriarchal isch organis1erten germanischen Stam me in der Hei lkunde
eine so hervorragende Rolle spielten, entsprach dem im religiosen
Kult zum Ausdruck kommenden Naturverstandnis der Germanen. Die
Frau wurde durch ihre Gebarfahigkeit, die unter anderem die
Fruchtbarkeit der Natur symbolisierte, in einem engeren Verhaltnis zu
der von Damonen beherrschten Natur gesehen. Daher wurden ihr auch
seherische Gaben und d1e besondere Kenntnis von zauberkr~Htigen
<=he 11 enden) Krautern zugeschri eben. t 3
In diesem Naturverstandnis waren jedoch gut und bose noch nicht getrennt,
der Glaube an Damonen und Zauberwesen hatte eine ganz andere Dimension
als 1m spateren christ11chen Weltbild.
In folk medicine, both black and white magic had their place: here
both the wise and evil woman had her social function. This polarity
did not yet correspond to the moral duality of good and evil, a duality
whose function was changed by Christianity. It corresponded to the
ambivalence of nature's effect on agrarian life: the good harvest and
the destructive drought, the healing herbs and the lethal mushroom. In
going back to pagan demonology 1n order to discredit women, the
Church at that time made women responsible for only the evil effects
of nature. In reality their intent was to dissolve the bond between
13

Becker. Bovenschen, Br~kert u.a., Aus cier Zeit cier Yerzweiflung - Zur Genese und

Aktualit6t des Hexenbildes (Frankfurt/Main: n.a., 1977) 85.

women and nature and to destroy the aura of feminine magic once and
for al J.14
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Obwohl auch einige Forscher wie Hans Biedermann behaupten: "Der
Hexenglauben ist keineswegs eine Erf lndung jener Zeit, in der die meisten
Hexenprozesse stat tfanden, sondern war schon in der Ant ike bekannt," 15
beruft Biedermann sich hier ausschlleBlich auf Ouellen (fast alle rbmische),
in denen Hexen nicht unter dem Namen Hexe, sondern unter anderen Namen
wie sagae, stnges, venf1clae, lam!'ae erwahnt werden und fahrt dann selbst
fort:
Hier 1st fre1l1ch nlcht immer genau entsche1dbar, ob es s1ch um den
Ausdruck eines echten Volksglaubens oder bloB um literar. Spielerei
handelt. Zu wenig beachtet wird meist, da13 der Glaube an Hexen
<me1st, aber n1cht ausschl1e1311ch, we1bl1chen Geschlechts) nicht ein
spezifisch europalsches Phanomen, sondern praktisch weltwe1t
verbreitet ist; ... Auch im vor-und frOhchristl. Nordeuropa war die
Gestalt der Hexe in verschiedenen Varianten (. .. ) bekannt und
gleicherma13en geachtet und gefUrchtet.16
Wie Biedermann richtig feststellt, war die Gestalt der Hexe schon in
vorchrist lichen Zeiten bekannt, aber unter anderen Namen und in anderen
Rollen: als saga= weise Frau sowohl als auch als tuna und stnga, als
Heilerin sowohl als auch als todbringende Damonin.
Schliel311ch wird versch1edentlich versucht, den Hexenglauben auf
eine Verteufelung matriarchalischer Kulturphanomene durch betont
maskuline Gesellschaften zu erklaren; da13 also Kulturen mit
14 Silvia Bovenschen, "The Contemporary Witch, the Historical Witch and the Witch Myth:
The Witch, Subject of the Appropr itat ion of Nature and Object of the Domination of Nature," New
German Critique, 15 (Fall 1978 ): 102.

15 Hans Biedermann, Handlexikon der magischen KUnste, Drltte verbesserte und wesentlich
vermehrteAuflage, Band I ( Graz-Austria:AkademischeDruck- undVerlagsenstalt, 1986) 203.
16 ebda, 205.
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Herrscherinnen und Priesterinnen durch eine mannliche Revolution
entmachtet und fCJr teuflisch erklart warden seien. In dieser extremen
Form ist diese Annahme gewiJ3 nicht haltbar, doch steht fest, daJ3 die
Rolle der Frau im Kultus und als Erbtragerin in vielen alten Kulturen
gr6f3er war als in unserer hist. Epoche. Rel ikte von Frauenkulturen
etwa in der dbrfl ichen "Kleinmagie" k6nnen tatsach l ich Anhaltspunkte
rnr Hexenverfolger gewesen sein, die Doktrinen auf3erkirchlicher
Sekten (. .. )mit den zunachst tolerierten Brauchtumsresten
vermengten (... ) 17
Obwohl es also schwer nachzuwe1sen 1st, daJ3 die Frauen der Antike
teit~~ctfl1ch bo~e

Zauberinnen waren, k.ann sehr wohl f estgestent werden, ab

wann der Begriff der Hexe ein bbsartiges Wesen, und ganz spezifisch eine
bbsartige Frau darstellt.

18

Das Wort Hexe ist 1n den literarischen Denkmalern b1s zum 14. Jh.
selten nachweisbar. Vom 13. Jh. an beginnt es auf schweizerischem
(alemannischem) Sprachgebiet Hexe im Sinne der Hexenprozesse zu
bedeuten. In dieser Bedeutung hat es vom 15. Jh. ab durch die von
SOddeutsch 1and nach dem Norden vordr1 ngende Hexenverf ol gung
allgemeine Verbreitung gefunden.19
Auch auf dem Gebiet der Kunst tritt die Hexe erst ab dem Ende des 15.
Jahrhunderts 1n Verb1ndung m1t dem Teufel auf. Das erste Portrat 1n Lehners
Picture Book of Devils. Demons and Witchcrar120 stammt aus dem Jahre

17 ebda, 212.

18Es1st hier nicht meine Absicht, einen langeren Oberb11ck Uber die Geschichte der
Hexenverfolgung zu geben. Das ware eher das Thema elner weiteren Forschungsarbeit und hier
fehl am Platz. GestUtzt auf verschiedene Abhandlungen, die jede fUr sich im einzelnen meine
Punkte naher und ausfiihr11cher erlautern, werde ich hler nur elnen groben UmriB, soweit es
meines Erachtens nach fUr die spateren Marchen von Bedeutung sein wird, zeichnen.
19 B~hthold-Staubli, 1834.
20 Ernst und Johanna Lehner, Picture Book of Devils. Demons and Witchcraft (New York:
Dover Publications, 1971 ).
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1473 und zeigt den Teufel Belial, wahrend Albrecht DCirer 1497 e1n Bild "Die
Vier Hexen" tituliert.

DAS ERSCHEINEN DES HEXENBILDES IN DER GESCHICHTE

Wie schon in den etymologischen AusfUhrungen gezeigt, tritt der
Begriff der Hexe als so lcher erst nach dem 13. Jh. auf und reiht sich im Zuge
der Christianisierung in eine neue christliche Definition ein. Zurn ersten Mal
wird die Hexe genauer von George Gifford beschrieben 1587:
A witch is one that worketh by the Devil, or by some devilish curious art,
either hurting or healing, revealing things secret or foretelling things to
come, which the Devil hath devised to entangle and snare men's souls
withal unto damnat ion.21
Und William Perkins fahrt 1608 fort:
A witch is a magician, who either by open or secret league, wittingly
and willingly consenteth to use the aid and assistance of the Devil in
the working of wonders.22
Von nun an erscheint die Hexe per Definition immer in Verbindung mit dem
Teufel. Dies bedeutet eine Veranderung in der Haltung der Kirche gegenuber
heidnischen Brauchen und leitet den Beginn eines neuen Phanomens ein, das
Hexen als damonische Wesen im Bund mit dem Teufel sieht.
Wichtig ... ist auch der sogenannte "Canon episcopi" aus dem 1o.
Jahrhundert, der die off izie lle Hal tung der Kirche zu heidnischen
Brauchen bis ins 11. und 12. Jahrhundert bestimmte. Nach dem "Canon"
warder Glaube an Zaubere1 heidn1sch und d1e AusObung der Zaubere1
etwas Ketzertsches .... Die Glaubensvorstellungen der nur auf3er11ch
christianisierten Volker wurden damals von der Kirche so heftig
bekampft, weil sie sich eine Machtstellung neben den teilweise noch
21 Robbins, 546.
22 ebda, 546.
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recht heidnischen Franken aufbauen wo 1lte. Im 11. und 12. Jahrhundert
verandert sich dann die Haltung der Kirche zur Zauberei. Die Henschen
sollen Jetzt gerade an Zauberei und den Teufel glauben. Aus Angst vor
damonischen Kraften sollten sie sich verstarkt dem Glauben an den
chri st 1i che Gott zuwenden. 23
Ein Teil dieses Machtkampfes zwischen Kirche und heidnischem Glauben
auf3erte sich nun in der Damonisierung heidnischer Brauche. Dazu gehorte
auch die bewuf3te Verteufe lung alter magischer Prakt iken und deren
Hauptausubende - der Frauen.
In the Canon episcop1 of 900 AD.(wh1ch st111 vehemently den1es the
actual existence of demons) the image of Diana appears, the goddess
who, according to popular belief, flies through the air followed by a
horde of women. Later, during the period of witch persecution, clerics
were busy warning people about the threat of a return of matrist ic
power (for example, Avent in and the witch persecutor Boguet).24
Auch das Wort 'Hexerei' erlangt im Mittelalter eine vollig neue Bedeutung,
die eng mit der Kirche und dem Glauben an den Teufel liiert ist.
Some time about the middle of the fourteenth century, witchcraft
began to acquire a different form; gradually, out of the old concept of
magic grew the new concept of heresy. Heresy was treason against
God, and may be defined in the words of Bernadus Guidonis ( 12611331) as "the knowing rejection of a dogma or the rigid adherence to
a sect whose doctrines have been condemned by the Church as
contrary to the faith." The first reference to the new witchcraft
seems to be in the trials at Toulouse and Carcassonne, before 1350,
by which time 600 persons had been burned as heretics.25

23 Hexen. Kata loo zur Wanderaustellung "Hexen" aus dem Hamburg. Museum fUr Volkerkunde,
Hrsg. Thomas Hauschild (Berlin: Zarling, 1986) 15.
24 Bovenschen, I 00.
26 ROOOlnS, 540.
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Mit dem Erscheinen des Hexenhammers in 148726 wurde nun auch das
Erscheinen der Hexe 1n eine ganz best1mmte Form gepref3t.

W~nrend

vorner

nur ein loser Begriff herrschte, was nun genau als Zaubere1 galt, wurden
jetzt die Aktivitaten der Hexe genauestens festgelegt und reguliert. Nicht
nur gab es verschiedene Kategorien von Hexen, es wurden nun auch typische
Merkmale wie Hexenr1tte, Hexensabbath und Hexentinkturen umrissen und
genaueste Anweisungen zum Aufspuren einer Hexe gegeben.
Zu den Hauptkennzeichen einer Hexe nach dem "Hexenhammer" gehbrten
die Abschworung Gottes und der Pakt mit dem Teufel, der
geschlechtliche Umgang ma dem Teufel, also die "Teufelsbuhlschaft"
· als Bekraftigung d1eses Paktes, der Schadenzauber, der Flug durch die
Luft und die Verwandlung in Tiere sowie die Teilnahme am
Hexensabbat, der Teuf e1stanzversamm1ung.27
Aber wer genau wurde nun als Hexe angeklagt und wessen wurden sie
beschuldigt?
Viele Autoren gehen davon aus, daJ3 es zwar den Glauben an Frauen mlt
ObernatUrl ichen Kraften im Volk gab, daJ3 aber die eigentl ichen Hexen,
die verbrannt wurden, nichts weiter als Opfer einer unerbittlichen
Masch1ner1e waren. Opfer auch der Denunztatlon, der Folter, der
Anklagen. Opfer, fOr die es kein Entrinnen gab: denn es war egal wie
sich eine Frau verhielt, brav, aufmOpfig, schlau, dumm, keJ3,
schuchtern ... -zur Hexe konnte sie allemal gemacht werden.28
Obwohl prinzipiell Jeder der Hexerei angeklagt werden konnte, waren es
Oberwiegend Frauen, die als Hexen verurteilt wurden. Als besonderes Ziel

26 Johann Sprenger und Heinrich lnstitorls, Malleys Maleficarum. Der Hexenhammer,
( 1487), transl. J.W.Schmidt (Berlin, 1906, Rpt. Darmstadt, 1974).
27 Waltraut Ji lg. "Der Begriff "Hexe" und seine Komplexitat," Teufelsolaube und
Hexenprozesse, Hrsg. Georg Schwaiger ( MUnchen: Beck, 198 7) 42.

28 Hexen. Kataloa zur Ausstellung, 44.
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targiert. "So war 1n Koln von 1627 bis 1630 jede dr1tte verbrannte Frau eine
Hebamme."29 Warum aber waren es gerade diese Frauen, die als Hexen
verschrien und verbrannt wurden? Einen Teil der Antwort darauf finden wir
1n der Entw1cklung der Medizin, parallel zu der Entwicklung der Kirche.
Tausend Jahre hindurch war die Hexe der einzige Arzt des Vo lkes. Die
Kaiser, Konige, Papste, die reicheren Barone hatten einige Doktoren
aus Salerne, Mauren und Juden, aber die Masse des gesamten Staates,
ja man konnte sagen, die Welt, fragte nur die Saga oder kluge Frau um
Rat; wenn sie nicht heilte, beschimpfte man sie und nannte sie Hexe.
Aber gewohnlich belegte man sie aus einem mit Furcht gemischten
Respekt mit dem Namen "gute Frau" oder "schbne Frau" (belladonna),
derselbe Name, den man den Feen gab30.
Mit zunehmenden medizin1schen Kenntn1ssen, die nun nicht mehr auf der
Naturhe11kunde der weisen Frauen beruhten, sondern auf wissenschaftlichtheoret1schen Erkenntnissen aufgebaut waren, wurden die ehemaligen
Heilerinnen verfolgt und verdrangt, um der neuen W1ssenschaft Platz zu
mac hen .
... the women accused 1n the trials were predominantly the wlse
women, healers and midwives of peasant society, persecuted because
they represented a threat to the Church's control and competition to
the nascent male medical profession of the early modern period.31

29 Ingeborg Weber-Kellermann, Frauenleben im 19. Jahrhundert ( MUnchen: C.H.Beck'sche
Verlaksbuchhandlung, 1983) 86.
30JulesM1chelet, D1eHexe. DeutscheAusgabe (Le1pz1g:n.a., 1863) 20.
31 Ritta Jo Horsley and Richard A. Horsley, "On the Trial of the 'Witches': Wise Women.
Midwives and the European Witch Hunts," Women jo German Yearbook 3, ed. Marianne Burkhard
andEdithWaldstein (Lanham: University Press of America, 1986) 1.
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Der Hexenhammer schr1eb: "N1emand schadet dem katho 1ischen Glauben mehr
als die Hebammen"32, weil sie nicht nur Ober alle mogl ichen
Krauterheilmittel verfUgten, sondern auch off en Abtreibungen vornahmen 33
Die Hebammen wurden jedoch n1cht so sehr deshalb angek lagt, sondern wei l
sie 1hre Kunste n1cht unter dem Mantel der Kirche, sondern unabhangig davon
trieben.
Witches were punished primarily for entering into an agreement with
the Devil to deny the Christian God, not for raising a storm to damage
the crops or for bewitching a neighbor's baby to death.34
Auch die ehemalige Dualitat der Rolle der Heilerinnen wurde im Zuge der
Christianisierung der heidnischen Volker verwandelt.
The ambivalence towards appraising woman's status - at an earlier
time the evaluation fluctuated between magical awe and fear - now
appears ideologically displaced 1n the two distinct images of virgin
and witch. Woman was "divided": based on the dogma of the duality of
body and soul (in which the body stands for the evil, worldy/natural
principle, the soul for the good, spiritual principle), the witch became
the incarnation of the sins of the flesh, of female sexual functions, of
tota m()//er sex()s3.5
D1ese e1nseit1ge Verteufelung der ehemal1gen we1sen Frauen machte sich
auch darin bemerkbar, wie ihr AuJ3eres im Laufe der Zeit immer mehr
stigmatisiert wurde.

32 Der Hexenhammer.
33"im Hexenhammer zum Beispiel weroon die Hebammen geraoo wegen oor Anwendung von
Zaubermitteln gegen Fruchtbarkeit (ooar fi.ir lmpotenz) und wegen Abtreibungangeklagt."
Bovenschen, 82. Siehe auch Barbara Ehrenreich, Witches. Midwives and Nursirs, (New York:
Feminist Press, 1973).
34 Robbins, 550.

35 Bovenschen, 103.
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Diese einseitige Verteufelung der ehemaligen weisen Frauen machte sich
auch darin bemerkbar, wie ihr AuI3eres 1m Laufe der Zelt immer mehr
st igmat isiert wurde.
The idea of a witch as a heretic (discussed in the entries for Trials
and Witchcraft), which was respons1ble for the judicial murder of
thousands in western Europe tn the years between 1500 and 1700, did
not lend itself to pictorial representation. More easily, the mind's eye
conceived, as an embodiment of evil, a woman "old, lame, blear-eyed,
pale, foul, and full of wrinkles" (-Reginald Scon Since the major1ty
of accused w1tches were women, this concept predominated and took
hold in words and illustrations, coming down to modern times in the
creations of Walt Disney.36
Die Hexe wurde also immer mehr zu dem Bild, wie wires heute in den
Marchen f inden. "Ugliness came to be a sign or indication [ ind1c1um of
witchcraft."37
Zu der Zeit, in der die Bruder Grimm ihre Marchen sammelten, war
das Bild der Hexe schon re lat iv gefestigt, jedoch noch nicht als
f eststehender Typ f ixiert.
Ourtng the seventeenth century, the storybook caricature was created
from the pictorializations of the idea in contemporary French and
German treatises and in the English pamphlets.38
Natorltch waren sich die Bruder Grimm der Hexenprozesse bewuJ3t. lmmerhin
fand die letzte Hexenverbrennung in Deutschland erst 1775 statt. Und durch
1hr auI3erordent11ches lnteresse an ehema11gen deutschen Mythen und deren

36 Robbins, 541.
37 Robbins, 541.
38 ebda, 542.
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Auswirkung auf die gegenwartige deutsche Kultur wuf3ten sie auch von den
Zauberinnen der heidnischen Kulturen und deren Verbindung mit den
mitte lalterl ichen Hexen.
Jacob Grimm had already recogmzed the traces of cult processes in
the witches· sabbath, even though the former existence of matrist ic
cultures could not have been known to him at that time.39
Jedoch sah Jacob Grimm in den Hexen des Mittelalters keine bewuBt
verf olgte Gruppe, sondern mehr eine zuf a11 ige Begebenheit.
... auf einer mischung natOrl icher, sagenhafter und eingebi Ideter
zustande beruht die ansicht des mittelalters von der hexerei.
Phantas1e, tradition, bekanntschaft mit heilm1tteln, armut und
mussiggang haben aus frauen zauberinnen gemacht.40

39 Bovenschen, 1O1.
40Jacob Grimm, Deutsche MytholcyJie, Zweiter Band (Darmstadt: Wissenschaftliche
VerleYJSbuchhandlung, 1965) 86 7 ff.

DIE HEXE IM MARCHEN ALS WARNUNG FUR KINDER

Besteht nun eine Verbindung zwischen der Hexe, wie sie in den Marcrien
portratiert wird, und dem Hexenbild des Mittelalters? Einige Gelehrte, unter
ihnen besonders Psychologen, sehen keine solche Verbindung. Fur sie ist das
Bild der Hexe schlicht die Ausgeburt der Phantasie eines jeden Kindes, das
Angst hat, von der eigenen Mutter gefressen zu werden.
Hansel and Gretel come face to face with these their fantasies about
the devouring mother as they encounter them in the form of the witch
... Harsh events force them to learn to def eat evil incarnate: the
witch.'"
Bette lheim vergi13t jedoch, daf3 die Marchen nicht von Kindern, sondern von
Erwachsenen erzahlt und geschrieben wurden, und ein Teil davon, die
sogenannten Zaubermarchen, ein ganz bestimmtes Ziel hatten ..
Wir erzahlen den Kindern l 1ebl iche Marchen zur Ermunterung<. .. ): aber
um sie abzuhalten schreckliche, wie jene von der Lamia, der Gorgone,
von Ephialtes und Mormolhk*).
*)Lamia eine Frau welche Kinder fra13. Gorgone eine Frau mit
Schlangenhaaren, ehernen Handen und Zahnen, so gro13 wie Eberhauer;'42
Wie schon im ersten Kapitel erwahnt, waren d1e Bruder Grimm und
Bechstein ein Produkt ihrer Zeit, in der christliche Moralvorstellungen den
Rahmen fOr akzeptables Benehmen fOr Erwachsene wie auch fOr Kinder
blldeten. D1e Marchen wurden sowohl als Unterhaltung w1e auch als Muster
41 Bruno von Bettelheim, "Fairy Tales as Wet{s of Knowing," Fairy Tales as Weys of Knowino.
ed. Micheal M. Metzger and Katharina Mommsen (Bern: Peter Lang Publishers Ltd., 1981) 13 ff.

42 KHM, Band 3, 273.
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... folklore scholars have recognized that one special set of stories,
so-called scare and warning tales, are meant for children. Tales such
as "The Wolf and the Seven Young Kids," "Hansel and Gretel," and "Red
Riding Hood" are considered to be educational. In these, children are
exposed to hostile powers without the protection of adults .... In an
age when fright was regarded as Uie most effective disciplinary
measure, it was necessary to keep children well-behaved, quiet, at
home and out of trouble. Ch1ld-devour1ng w1tches and ogres that
lurked in the forest came in handy and were at the same time
pedagogically acceptable, esp. if conveyed through the poetic language

of the tale.43
Im nachsten Kapitel werde ich einlge Marchen der Bruder Grimm sowie
einige Marchen Bechstelns genauer auf das spezifische Vorkommen der Hexe
untersuchen. lch werde dabei einerseits versuchen, festzustellen, ob und
inwiefern Parallelen zu den vorchristlichen Zauberinnen noch aufzufinden
sind, und andererseits, welche Botschaften das spezifische Vorkommen der
Hexe in den jeweiligen Marchen

rnr Kinder hat

43 Linda Degh, "Grimm's Household Tales and Its Place in the Household: The Social Relevance
of a Controversial Classic," fairy Tales as Weys of Knowina, ed. Michael M. Metzger and
Katharina Mommsen (Bern: Peter Lang, Inc., 1981) 31 ff.

KAPITEL 111

DIE HEXE IM MARCHEN
Obwoh l die Hexe bestimmt eine der erinnerungswurdigsten und
eindrucksvollsten Gestalten des Marchens ist, kommt sie tatsachlich weit
weniger haufig vor, als man wegen des starken Eindrucks, den sie auf den
Leser macht, annehmen sollte. In den ganzen 211 Texten der Bruder Grimm
tritt sie nur ca. fClnfzigmal in Erscheinung, und das langst nicht immer in der
Rolle der bbsen Hexe, sondern uberwiegend in der Rolle der Stiefmutter.
Zwanzigmal finden wir sie als weise Frau in mehr oder weniger bosartiger
Form vor, und auch bei Bechstein ist sie bei weitem nicht die Hauptf1gur·. Urn
es jedoch nicht nur bei leeren Zahlen zu belassen sei bedacht, da!3 vie le
dieser Hexengestalten in ein- und derselben Erzahlung auftreten. Som it
enthalten nicht etwa ein Viertel aller Grimmschen Erzahlungen eine Hexe,
sondern viele Marchen handeln gleichzeitig von einer Hexe und deren Tochter,
die dadurch automatisch auch zur Hexe wird. Hexen findet man deshalb auf
nur ungefahr dre1ssig versch1edene Erzahlungen verte11t. Obwohl also
insgesamt nur etwa vierzehn Prozent aller Grimmschen Marchen von Hexen
handeln, ist die Hexe doch eine der ersten Ftguren, die etnem in den Sinn
kommen, wenn man nach Marchengestalten gefragt wird.
Fallt das Wort "Hexe", so denkt auch ein jeder von uns wahrscheinlich
zunacnst an d1e Marchenhexe, die uns aus K1ndertagen wohlvertraut
ist: an jenen Typus der alten Frau mit rotgeranderten Triefaugen und
krummer Nase, die gebuckt am Stock einherhumpelt, auf deren
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Schulter ein schwarzer Rabe oder Kater hockt. ... Eine andere Form der
Marchenhexe ist die bose Stiefmutter, deren abgrundtiefer HaJ3 sich

gegen ganz best immte Personen, besonders gegen ihre St iefk inder
richtet. Das Marchen zeigt uns also das Bose - ohne Mitwirkung des
Teufels - in Gestalt der Hexe, einer negativ gezeichneten Frau von
ausgesprochener Haf31ichkeit, die aus Gier, Bosheit, Neid und Haf3
1hren unschuldigen Opf ern um jeden Preis Schaden zurngen will.1
Tatsachl1ch wlrd das wort "Hexe" bei den Brudern Grimm und bei Bechsteln
fast wie eine Berufsbeze1chnung verwendet und bedeutet in den Marchen
beinahe immer: des bosen Zaubers kundig. Ob Stiefmutter, Alte im Wald,
Zauberin oder Hexe, fast al le der domlnanten Frauengestalten erscheinen als
ausschlieJ3lich bose und schadigend.
Die Verwendung des Wortes Hexe als Berufsbezeichnung, Bezeichnung
fOr eine Frau, die des bosen Zaubers kundig ist, entspricht zwar dem
Gebrauch des Wortes in der Zeit der Hexenverfolgung, umfaJ3t aber nie
die Weite, die dieser Begriff fruher meinte, denn die "Hexen" alter
Zeiten haben helle und dunk le Aspekte gehabt, d.h. guten und bosen
Zauber geObt, Kraut er hei lend und krankmachend oder totend
verwendet.2
Wie schon 1n Kap1te1 11 erlautert, wurde dieser dual 1stische Aspekt der
we1sen Frau durch die Hexenverfolgung des M1ttelalters elnseltig zur
negativen Seite hln verlagert, und ist so auch Oberwiegend in den Marchen
erhalten. D1e KOnste der Hexen bestehen we1tgehend 1n den Oblen Taten, die
den angeklagten Frauen 1n der Zeit der Hexenverfolgung nachgesagt wurden.
Sie sind krauter-und giftkundig und ihnen wird vorgeworf en, Menschen und
Tlere zu verg1ften. In den Marchen Oas Ratse/, Ole sec/Js Sc/Jwane und

1 Waltraut Ji lg, "Der Begriff "Hexe" und seine Komplexitat," Teufelsglaube und
Hexenprozesse, Hrsg. Georg Schwaiger ( MOnchen: Beck, 198 7) 38.

2 Elisabeth MOller, Das Bild der Frau im Marchen (MOnchen: Profil-Verlag, 1986) 45.
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5neewittc!Jen ersche1nen jewe11s g1ftkundlge Hexen. Die Hexe 1n Der
l<rautesel kann Brech-und Schlafgetranke herstellen.
Ein weiterer Vorwurf ist, da/3 sich Hexen in Tiere und Gegenstande
verwandeln sow1e andere Menschen verzaubern kbnnen. In Jorinde und

Joringel verwandelt sich die Hexe in eine Katze und Nachteule, die Madchen
in Voge 1. In Wei/Je und Sc!Jwarze Braut verwande lt die Hexe ihre
St ieftochter in eine Ente. In BrOderc!Jen und Sc!Jwesterc!Jen verzaubert die
Stiefmutter das Bruderchen in ein Reh.
Die Vorwurfe der Inquisition, dal3 Hexen Menschen verzehren, finden
ihren Wiederhall ebenfalls in den Marchen. In Hansel und Grete~ Fundevogel,

Der Liebste Roland, Lamme/Jen und Fisc!Jc!Jen und in Bechsteins Vom Knaoen,
der das He.:<en lernen wol/te entsteht jeweils eine Situation, in der die Hexe
zumindest vorhat, Menschen zu essen, obwohl es nur in !1ac!Jandelooom
tatsachlich dazu kommt.
Es ahneln jedoch nicht nur die Hexenkunste der Marchen denen des
Hexenhammers, sondern auch die Straf en, die den Hex en des Marchens
zugeteilt werden, gleichen denen, welche die Inquisition an den Hexen
vollzog. Die me1sten Hexen werden am Ende verbrannt (so in BnJderc!Jen und

Sc!Jwesterc!Jen, Hansel und Gretel, Die sec!Js Sc!Jwane, Der Trommler), zwei
werden ertrankt ( Drei!1annleln fm Walde, Fundevogel), e1ne erhangt <Oas

blaue Lfcnn, eine durch einen MOhlstein erschlagen (!1ac!Jandelboom) und
e1ne 1m Wald von w1lden T1eren zerr1ssen <BnJderc!Jen und Sc!Jwesterc!Jen).
Viele werden zu Tode gefoltert. So w1rd die Hexe in Wel/Je und Sc!Jwarze

Brau! und in Drel!1annlein im Walde 1n einem nagelbeschlagenen FaJ3 zu
Tode gerollt, wahrend s1e 1n Die zwolf BnJder 1n e1n FaJ3 m1t s1edendem 61
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und g1ftigen Schlangen gesteckt wird. In Sneewittc/Jen und Der Liebste
Roland muJ3 sie sich auf glUhenden Kohlen zu Tode tanzen.

Auch das Aussehen der Hexe des Marchens zeigt Parallelen zu dem der
Hexe des Mittelalters, obwohl man erkennen muf3, daJ3 das typische
Hexenbild der Hexe mit roten Augen, spitzer Nase und Buckel erst in den
Marchen kreiert wurde. Erstaunlich ist jedoch, daJ3 unser heutiges Hexenbild,
wie oben erwahnt, nicht von den BrUdern Grimm zu stammen scheint,
sondern von Bechstein. So beschreiben die Bruder Grimm das Aussehen der
Hexe nur relat1v selten. Sie 1st me1stens eine "alte krumme Frau" CKHM 69)3
oder "e1ne ste1nalte Frau, die s1ch auf eine Krucke stotzte" CKHM 15), sie hat
"grof3e rote Augen, krumme Nase, die mit der Spitze ans Kinn reichte" (KHM
69), sie lacht "boshaft", spricht "hdhnisch" CKHM 15) und schleicht "heimlich,

wie die Hexen schleichen" CKHM 11 ).
DarOber hinaus wird s1e bei den BrOdern Gr1mm n1cht welter
beschrleben. Bel Bechste1n Jedoch w1rd sie bis ins kleinste Detail skizz1ert:
Da ging die Tur des Hausleins auf, und trat ein steinaltes,
krummgebOcktes MOtterlein heraus von nicht geringer HaJ31 ichkeit,
Gesicht und Stirne voll Runzeln und in mitten eine groJ3e, groJ3e Nase.
Hatte auch grasgrOne Augen .... Es hatte aber mit der Alten ein gar
schlimmes Bewenden. Sie war eine base und garst1ge Hexe, welche die
Kinder fra13, die sie durch 1hr Brot-und Kuchenhauslein anlockte,
nachdem s1e sie erst recht f ett gefOttert. (Hansel und Grete" D!1B 8J
Ein weiteres Marchen, Die Hexe und die Konigskinder; das an das Marchen von
Hansel und Gretel er1nnert, wurde von Bechstein fOr die 53er Ausgabe vollig
neu erzahlt. lch z1t1ere h1er nur den Anfang als Be1sp1el rnr Bechste1ns
AusschmOckungen und se1nen Hang zum Obertreiben.
3 Der leichteren Vestandlichkeit wegen werde 1ch von nun an sowohl den T1tel als auch die KHM
Nummerlerung verwenden.
·
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Mitten in einem Walde wohnte eine alte schlimme Hexe ganz allein
mit ihrer Tochter, welche letztere ein gutes, mildes Kind war, und bei
der das Spruchwort [sic]: der Apfel fallt nicht weit vom Stamme,
nicht zutraf. Der Stamm namlich war Ober al le MaI3en knorrig,
stachlich und haI3lich; wer die Alte sah, ging ihr aus dem Wege, und
dachte: Weit davon ist gut vom SchuI3. Die Alte trug bestandig eine
grune Brille, und Ober ihrem Zottelhaar, das ungekammt ihr vom Kopfe
welt herunter hing, e1nen roten Tuchlappen, und glng gern 1n kurzen
Armeln, daf3 ihre dOrren wettergebraunten Arme weit aus dem sie
um sch lotternden Gewand hervorragten. Auf dem Ruck en trug sie fUr
gewbhnlich einen Sack mit Zauberkrautern, die sie im Walde
sammelte, und in der Hand einen groI3en Topf, darin sie dieselben
kochte, und damit Ungewitter, Hagel und Schlossen, Reif und Frost zu
Wege brachte, so oft es ihr be l iebte.
Bechste1ns Beschreibungen ahne ln vie l mehr denen der Hexenbeschreibung
der Zeit des Hexenhammers4, als die sehr viel kargeren AusfOhrungen der
Bruder Grimm, sodaJ3 die Vermutung nahe l iegt, daI3 unsere heut ige
Vorstellung der Hexe, wie sie Waltraut Ji lg eingangs beschrieb, sowohl mit
der tatsachlichen Darstellung im Marchen, als auch mit unserer eigenen
Phantas1e zu tun hat; wie denn auch Bechstein, als er dieses Marchen neu
erzahlte, seiner Phantasie freien Lauf lieI3, wahrend die Bruder Grimm so
wenig wie moglich ausschmOcken wollten.
So f indet sich auch bei den BrOdern Grimm keine Stelle, an der die
Hexe tatsachlich Krauter mischt oder sammelt. Der einzig direkte Bezug zu
der Hexe in Verbindung mit Krautern ist in Rapunzel, wo die Zauberin einen
Garten besitzt, der "voll der schonsten Blumen und Krauter stand" (KHM 12).
Wiederum ergibt sich hier die Vermutung, daI3 die Hexe als Krauterfrau mehr
aus der Erinnerung an frOhere Zeiten und aus der Verbindung der Marchenhexe
mit Wald und Natur in der Phantasie des Lesers entsteht, als aus konkreten
4 slehe Kap1te1 2.
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Erz ah 1ungen.
Obwoh l also von den hei 1-und pf lanzenkundigen Frauen frOherer Zeiten

im Marc hen wenig Obriggeb 1ieben ist, ist die Er innerung an sie stark genug,
daJ3 die weisen Frauen doch noch vere1nzelt, wenn auch in subtilerer Form,
erscheinen. Die Hexe selbst tritt zwar Oberwiegend als durchweg bose Frau
auf, sie kommt jedoch teilweise auch in ihrer dualistischen Formals sowohl
gute als auch bose Frau vor Csiehe Frau Holle u.a.). Begrenzt erscheint sie
auch als nur gute Helferin.
lch mochte deshalb im folgenden zwischen den verschiedenen
Marchenhexenkategorien "Bose Hexe", "Stiefmutter", "Zauberin", "Hexe als
gute/bbse Frau" und "Helferin/Weise Frau/Gute Fee" unterscheiden und zu
jeder Kategorie ein Beispiel naher untersuchen. Die Untersuchung wird nach
den f o1gen den Ges i chtspunk ten erf ol gen:
1. Erzahlung des Marchens und Ouellennachweiss

2. Veranderungen und Vergleich zwischen Bechstein und den BrOdern
Grimm, wenn mogl ich
3. Rollenverhalten der Hexe
4. Ausw!rkung auf Leser, respektive Leserinnen

5 Zurn Quellennachweis benutze ich die folgenden Texte: Jacob und Wilhelm Grimm, Kinder ynd Hausmarchen. Band 3 (Stuttgart: Philip Rec lam Jun., 1983) ( KHM, Band 3), Johannes
BolteundGeorgPolivka, Anmerkyngenzuden "Kinder- undHausmarchen", 5Bande 1913-32
(Hildesheim: Georg Olms, 1963) (Bolte), Ludwig Bechstein. S8mtliche Merchen (Bechstein),
( MUnchen: Winkler Ver lag, 1985) und Ingrid Spork, Studjen zu ausgewah lten Merchen der
BrUder Grimm, 2. Auflage ( Konigstein/ Ts: Ver lag Anton Hain Meisenheim GmbH, 1986 ).

DIE BOSE HEXE
Wie schon erwahnt, kommt die Frau als bose Hexe, d.h. in der Rolle der
al ten Frau, die allein lebt und Ob le Machenschaften spinnt, weniger oft in
den Marchen vor, als man annehmen mochte, und wenn, dann meist nur als
Auslbser rnr die eigentliche Handlung. Sie ist nie eine eigenstandige
Personlichkeit, sondern erscheint fast als Karikatur, indem 1hre negativen
Seiten einseitig Obertr1eben sind, und sie ke1nerlei positive Oualitaten
vorwe1st. lhre Hauptattr1bute sind, daf3 sie 1m Wald wohnt, me1stens alle1n,
daf3 sie von Tieren begleitet wird und sich in Tiere verwandeln kann, daf3 sie
Menschen aus Boswillen gefangennimmt und verzaubert. Am Ende wird sie
1mmer bestraft. In d1ese Kategor1e fallen d1e Hexe 1n Frau Trude CKHM 39),
Jorlnde und Joringel <KHM 69), Oas blaue L lent <KHM 116), Die Alte Im Wald

(KHM 123) und naturlich Hansel und Gretel (KHM 15). Alles in allem gibt es
also nur fOnf solcher Vorkommnisse, wahrend 1n allen anderen Marchen die
bose Frau in einer we1teren Rolle z.B. alsStiefmutter, Zauberin, etc. auftritt.
lch mochte an Hand der Geschichte von Hansel und Gretel diese
Kategorie etwas naher untersuchen, setze jedoch voraus, daf3 dieses Marchen
so gut bekannt ist, daJ3 es hier nicht weiter erzahlt werden muf3.
Hanse 1und Grete 1
1. Zur Ouelle dieses Marchens ist zu sagen, daf3 es in seiner
ursprUnglichen Fassung BnJdercnen und Scnwestercnen hie13 und sehr viel
kUrzer war als die Fassung von 1812. Die Bruder Grimm selbst geben als
Ouellennachweis "nach verschiedenen Erzahlungen aus Hessen" mit der
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Addition des Zuckerhauschens und der spCiter eingefOgten Antwort der Kinder
auf die Frage der Hexe: "Knuper, knuper kneischen/ Wer knupert an meinem
Hauschen?" "Der Wind, der Wind, das himmlische Kind"6.
2 Zur Textveranderung ist zunachst allgemein zu sagen, daf3 die
Fassung von 1812 sehr viel langer und ausgeschmuckter ist, als die
ursprungl iche Version von 181 o. Was die Hexe selbst betrifft, so andert sie
ihr Aussehen und ihr Verhalten im Lauf e der verschiedenen
Fassungen, wahrend sich gleichzeit ig das Verhaltnis der Kinder zu der Hexe
verschiebt In der 181 o Version "erschraken die Kinder sehr", nachdem die
Hexe sie angeruf en hatte und horten auf zu essen.
Bald darauf kam eine kleine, alte Frau heraus, die nahm die Kinder
freundl ich bei der Hand, fOhrte sie in das Haus und gab ihnen gutes
EJ3en und legte sie in ein schones Bett.
Hier erscheint die Hexe zunachst eher als Lebensspenderin, weil
Nahrunggebende, denn als Todbringerin. Sie ist klein von Gestalt, also das
Gegenteil von furchterregend, und ist freundlich zu den Kindern. Im
Gegensatz zu der Mutter, die die Kinder von sich schickte, nimmt die Hexe
die Kinder bei sich auf, gibt ihnen Essen, was zu Hause knapp war, und
schafft ihnen eine angenehme Schlafstatt. Zudem wird sie nicht als Hexe
tituliert, sondern als "kleine, alte Frau", was eine weitere Verharmlosung
der Gestalt darstellt.
In der 1812 Version nimmt die Hexe schon hexenahnl ichere Zuge an.
Wahrend die Kinder ruhig weiteressen, geht die Tur auf,
... und e1ne stetnalte Frau, die sich auf eine Krucke stotzte, kam
herausgeschlichen. Hansel und Gretel erschracken so gewalt1g, daJ3 sie
6 (!(HM, 68003, 25).
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fallen lieJ3en, was sie in den Handen hielten. Die Alte aber wackelte
mit dem Kopfe und sprach >ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher
gebracht? kommt nur herein und bleibt bei mir, es geschieht euch kein
Leid.< Sie faf3te beide an der Hand und fOhrte sie in ihr Hauschen. Da
ward gutes Essen aufgetragen, Milch und Pfannekuchen mit Zucker,
Apfel und Nusse. Hernach wurden zwei schbne Bettlein weiJ3 gedeckt,
und Hanse 1 und Gretel legten sich hinein und meinten, sie waren im
Himmel. D1e Alte natte s1c11 nur so rreund11cll angestellt, s1e war aoer
eine bdse Hexe, d1e den Kindern auflauerte, und hatte das Brothauslein
blof3 gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so
machte sie es tot, kochte es und af3 es, und das war ihr ein Festtag
Die Hexen haben rote Augen und kbnnen nicht weit sehen, aber sie
haben eine f eine Witterung, wie die Ti ere und merkens, wenn
Menschen herankommen.
Offensichtl1ch bastelten die Bruder Grimm hler an dem Bild der Hexe, um es
fOr Kinder erschreckender und damlt erzleherisch wlrksamer zu machen. Und
offensichtlich gleicht das Bild der Hexe in dieser Version sehr viel mehr der
Beschreibung der Hexe des Mittelalters und unserer heutigen Auffassung.
Aus der alten, kleinen Frau wird eine "steinalte" Frau und die obligatorlsche
Krucke wird erwahnt. Dazu passt auch der wackelnde Kopf und der
schleichende Gang. Auch wird hier zum ersten Mal erwahnt, daf3 die Alte in
Wirklichkeit eine Hexe ist, und was das bedeutet, wird aufs grimmigste
geschi ldert: Kinder werden bewuJ3t ange lockt, gefangengenommen und
gefressen, und das ist den Hexen auch noch ein Festtag! Eine weitere neue
EinfOhrung sind die roten Augen der Hexe, mit denen sie nicht viel sehen
kann. Kurioserweise gtbt diese Bl indhett der Hexe einen fast hilf losen und
abhangigen Anstrlch, was im Gegensatz zu der totenden, machtvollen
Position der Hexe steht. Auch wird die Hexe hier in Verbindung mit Tieren
gebracht, da sie eine "feine Witterung" hat, die sie Menschen riechen anstatt
sehen lasst.
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Im weiteren Verlauf des Marchens schmucken die Bruder Grimm die
ursprungliche Version hauptsachlich durch Stilmittel, wie direkte Rede und
Attribute, aus, sle bringen lm wesentlichen jedoch ke1ne we1teren
Veranderungen an, mit Ausnahme eines christlichen Elements, 1n dem Gretel
Gott um Hilfe anfleht, und die Hexe eine "gottlose" Hexe wird.
Bechste1ns Version, wie schon oben erwahnt, kreiert ein noch typischeres
Hexenbi ld, indem er der Hexe noch stark ere Attribute verleit
... trat ein steinaltes, krummgebucktes, triefaugiges Mutterlein heraus
von nicht geringer HaI3lichkeit, Gesicht und Stirne voll Runzeln und in
mitten eine groI3e Nase. Hatte auch grasgrune Augen.
Hier wird das Alter und die HaI3lichkeit der Hexe noch extra betont, im
GroI3en und Ganzen jedoch, unter Auslassung des christlichen Aspekts, folgt
Bechsteins Version der Grimmschen Version von 1812.
3. Zur grundsatzl ichen Rolle der Hexe sei zunachst ein kurzer
Uberblick Ober das Rollenverhalten der Marchencharaktere allgemein im
Hinblick auf Vladimir Propps Strukturanalyse der Marchen gegeben. In
seiner Untersuchung fand Propp, daI3 alle Marchen diese lbe Struktur
aufzeigen. Er fand weiterhin zwei immerwiederkehrende Grundzuge, wobei
der eine mit der Funktion der Charaktere zu tun hat und der andere mit der
Verteilung der Rollen. Funktion wird bei Propp verstanden als die Handlung
eines Charakters, die im Hinblick auf ihre Wichtigkeit rnr den weiteren
Handlungsablauf best immt wird. Er unterscheidet einunddreissig solcher
Funktionen, die sieben "Handlungsspharen" zugeordnet werden, die wiederum
durch die folgenden Rollen gekennzeichnet sind7:
7 zur

weiteren Erlauterung siehe Vladimir Propp, Morpholoay of the Folktale, trans.
Laurence Scott (Aust1n: Un1vers1ty of Texas Press, 1968).

57
1. Der BbsewichtB
2. Der Spender (Geber magischer Hilfsmittel)

3. Der Helf er
4. D1e Prinzessln (oder die gesuchte Person) und ihr Vater
5. Der Uberbringer

6. Der Held

7. Der falsche Held

Propp sieht zwar, daJ3 diese Rollen sich teilweise decken, aber nur zu e1nem
gewissen Grad. "Ein Charakter kann verschiedene Rollen annehmen; eine
Hexe, zum Beispiel, kann zugleich als Bbsewicht, feindlich gesinnter
Spender oder unfreiwilliger Helfer fung1eren"9, s1e kann jedoch n1e zum
Helden, d.h. zur Zentralfigur des Marchens werden. Propp wurde
verschiedent 1ich in seiner Strukturanalyse krit isiert, unter anderem von
Levi-Strauss und A J. Greimas, d1e in Marchen mehr einen Konflikt zwischen
dem Heiden und seinem Gegner sahen. So me1nt auch Tatar:
This dichotomy between helpers and adversaries seems indeed to be
as basic to the fairy ta le as the persistent binary opposition between
good and evil, weak and strong, humble and royal, young and old,
fami 1iar and alien .... his adversaries--whether they take on the shape
of cunning witches, plotting stepmothers, or foxy chambermaids-retain eminently human features.10
Egal in welcher Gestalt die bbse Frau auftritt, sie fungiert hauptsachlich als
6 Deutsche Obersetzungen von dem Verfasser.
1. The villain, 2. The oonor (provider of magical agents), 3. The helper, 4. The princess (orsought-for-person) and her father, 5. The dispatcher, 6. The hero, 7. the false hero.
9 "One character may take on multiple roles; a witch, for example, can figure at once as a
villain, a hostile donor, or as an involuntary helper," Tatar, 82 ff.

10 Tatar, 85.
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Nebenf igur und Katalysator einer best 1mmten 51tuat ion, anstatt als
eigenstandige Persbnlichkeit. Sie dient dazu, die Handlung
vorwartszutreiben, entweder durch ihre eigenen bosen lntentionen, oder
indem sie dem Helden/der Heldin durch ein Geschenk weiterhilft.
In Hansel und 6retel erscheint die Hexe zunachst als Lebensspenderm
und Nahrunggebende, indem sie die Kinder bei sich aufnimmt. Sie zeigt sich
jedoch sehr schnell in ihrer wirklichen Gestalt, der menschenfressenden
Hexe. N1cht nur ernahrt sle s1ch von Menschenf le1sch, sle schmledet sogar
Plane, wie sie ihre Opfer anlocken kann, indem sie ein Zuckerhaus aufstellt
und damit an die Naschhaftigkeit von Kindern appelliert. Sie zeigt sich hier
in einer aktiv Plane schmiedenden Rolle, die sehr an die Rolle der
"Grof3mutter 5p1nne" indianischer und afrikanischer Marchen er1nnert.
Mythologlsch flnden w1r hier ein Oberblelbsel der Form der GroJ3en Gott in
oder Urmutter, die als allesverschlingende dunk le Macht erscheint.
Beim hexenmahl werden gewohnlich knaben geschlachtet, gesotten
oder gebraten und aufgezehrt. das erinnert an altheidnische und
riesische gebrauche. dies schlachten, kochen und essen der kinder ist
ura 1ter we sent l icher zug.11
Es lal3t sich hier vermuten, daf3 die Bruder Grimm, bekannt mit Mythologie,
in ihrer menschenfressenden Hexengestalt Zuge alter Fruchtbarkeitsriten, in
denen ein mannliches Opfer als Zeichen der 'Heiligen Heirat' zwischen ihm
und der Grof3en Gottin symbolisch geschlachtet wurde, um die Erde fruchtbar
zu machen 12, in ihre Marchen aufgenommen haben.

11 Jacob Grimm, Deutsche Mytholoo1e, Dritter Band (Darmstadt: W1ssenschaftl1che
Ver lagsbuchhandlung, 1965} 312.

12 siehe Robert Graves The White Gc@ss (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1948 ).
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4. Zusammenf as send sei erwahnt, daf3 1n den fOnf oben genannten

Marchen die Hexe jeweils im Wald auf ihr Opfer lauert, daf3 s1e an der
Beseitigung ihres Opfers arbeitet, und daJ3 s1e am Ende rnr 1hre Bosheit mit
dem Tod bestraft wird (mit Ausnahme von Frau Trude) Sie erscheint als eine
zu flirchtende, menschenfressende, bbsartige Frau, die Schrecken einJagt und
der man tunlichst aus dem Weg gehen sollte.'

DIE HEXE ALS STIEFMUTTER

Die be1 we item am hauf igsten auftretende Hexenkategorie ist die der
bosen St iefmutter. In fast all en Marchen, in denen Hexen vorkommen, wird
die Hand lung von bosen St lefmuttern und nurse lten von bbsen Vatern
ausge lost 13, und fast immer 1st es e1ne Situation, 1n der der Konf 1ikt
zwischen der guten Tochter und der bosen Stiefmutter besteht. In diese
Kategor1e zahlen Ole 12 Bruder (KH/19), BrOderenen und scnwesterenen (KHt1
11), Ole drel !1annleln Im Wald (KH/1 I .J), Hansel und 6rete I (KH/115),
Aenenputtel (KHl121), Frau Holle
4~~

(KH/124~

Van den 11acnandelooom (KH/1

Ole seens Senwane (KH/149), Sneew!ttcnen (KH/15.J), Oer Lleoste

Roland (KH/156), Ole we/.IJe und die scnwarze Braut (KHl1 l.J5), Ole wanre
Braut (KH/1 186), Ole 6oldmarla und die Peet/maria (0118 11),
Senneewe !Bet/en (0118 51), AscnenorodeI (0118 62), Der Wacnolderoaum (0118

66Jund vom Knaoleln, vom !1agleln, und der oosen St!etmutter (0118 64a)
Was aber sind die Grunde des Handelns der St1efm0tter und w1e w1rkt s1ch
das auf den Verlauf der Erzahlung selbst aus?
In den me1sten Marchen w1rd die Handelsweise der St1efmutter durch
re1ne Boshe1t, Gier oder M1sgunst ausgelost. Me1st ex1st1ert etne Tochter der
St1efmutter, die schon alle1n well s1e d1e le1bl1che Tochter 1st auch bose
und falsch 1st. Bevorzugung des e1genen K1ndes und Vernachlass1gung der
St 1efk1nder gehbren ebenfalls zum Mot 1v der bbsen St 1efmutter. Met st hat
fUr einen Vergleich zwischen Vatern und MUttern als Aus!Oser siehe Elisabeth MU11er, Das
Bildder Frau jm Merchen (MUnchen: Profil-Verlag, 1986).
13

61

der vater keinen oder kaum E1nfluf3 auf das Treiben der Stiefmutter den
Klndern gegenober. Stolz, Neid und Haf3 sind weitere Eigenschaften, die die
~t 1etmutter

zu mrem oosen Hande1n ver1enen. Andere Ma1e Jedocn tunren

okonomische Zwange zu dem Verhalten der Stiefmutter. In einem Marchen,
Die sec!Js 5c!Jwa/h3, wird der Stiefmutter von vorneherein keine Chance als

gute Mutter gegeben Der Kon1g n1mmt automat 1sch an, daJ3 s1e bOse 1st und
sperrt seine Kinder deshalb in ein e1nsames Schlo13 mitten im Wald.
In den Stlefmuttermarchen lassen sich hauptsachlich vier Elemente
unterscheiden, die sich auf die Stiefmutter selbst beziehen:
1. Die Stiefmutter verjagt ihre Stief kinder.
2. Die Stiefmutter, manchmal mlt Hllfe lhrer lelblichen Tochter, w111 die
Stiefkinder toten.
3. Braute werden vertauscht.
4. Erlosung der Helden und Tod der bosen Frau( en).

Diese vier Elemente ziehen sich in mehr oder weniger abgewandelter Form
durch die me1sten oben angefOhrten Marchen. lch mochte deshalb fOr jedes
Element ein Beispiel stellvertretend analysieren, wobei ich Punkt drei und
vier geme1nsam betrachten werde.
Sneew it tchen

lch gehe wiederum davon aus, da13 der lnhalt des Marchens genugend
bekannt ist, und hier nicht noch einmal wiedergegeben werden muJ3.
1. Das Marchen erscheint in der 61enberger Handschrift unter dem
Namen "Schneewe1J3chen", dem Namen, der bei Bechste1n be1behalten w1rd,
wahrend die Broder Grimm thn tn der endg01t1gen Fassung zu Sneewittchen
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umf ormen, mit der Bemerkung, "dies Marchen gehort zu den bekanntesten,
doch wird in Gegenden, wo bestimmt hochdeutsch herrscnt, der
plattdeutsche Name beibehalten, oder auch verdorben in Schliwitchen".14 Die
endgultige Fassung von 1819 ist nach "vielfachen Erzahlungen aus Hessen"15
umgearbeitet worden.
2. Die hauptsachlichste Veranderung zwischen der Fassung der
Olenberger Handschrift, der von 1812 und der endgOltigen von 1819 besteht
in der Umanderung der Beziehung der beiden Frauen. In der Olenberger
Handschrift ist die Konigin die leibliche Mutter Sneewittchens, die ihre
Tochter umbringen will, indem sie sie selbst in den Wald fOhrt.
Wie nun der Herr Konig einmal in den Krieg verreist war, so lieJ3 sie
ihren Wagen anspannen u. befahl in einen weiten dunklen Wald zu
fahren, u. nahm das SchneeweiJ3chen mit. In dem selben Wald aber
standen viel gar schone rothe Rosen. Als sie nun mit ihrem
Tochterlein daselbst angekommen war, so sprach sie zu ihm: ach
SchneeweiJ3chen steig doch aus u. brich mir von den schonen Rosen ab!
Und sobald es diesem Befehl zu gehorchen aus dem Wagen gegangen
war, fuhren die Rader in groJ3ter Schnelligkelt fort, aber d1e Konigin
hatte [es] alles so befohlen, weil sie hoffte, daJ3 es die wilden Thiere
ba Id verzehren so 11ten.16
In der I 8 I 2 Version ist die Konigin zwar immer noch die leibliche Mutter,
bedient sich aber eines Jagers, um sich ihrer Tochter zu entledigen.
Da 1ieJ3 ihr der Neid keine Ruhe, und sie rief einen Jager und sagte zu
ihm: "fOhr das Sneewittchen hinaus in den Wald an einen weiten

14 KHM, Band 3, 99.

15 ebda, 99.
16 Rolleke,

244.
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abgelegenen Ort, da stichs todt, und zum Wahrzeichen bring mir seine
Lunge und seine Leber mit, die will ich mit Salz kochen und essen."17
Hier bedient sich die Kbnigin der Hilfe eines anderen, um nicht selbst den
Mord ausfUhren zu mussen, eine Vertiefung ihrer Grausamkeit wird jedoch
durch das Hinzufligen des Wunsches zur Verzehrung der Lunge und der Leber
erreicht. Diese hinzugefligten Zei Jen erinnern an die menschenfressende Hexe
in anderen Marchen (siehe Hansel und Gretel) und verleihen der Kbnigin eine
besondere Grausamkeit.
In der Version von 1819 und in der Version Bechsteins sind diese
Zeilen denn auch wieder gestrichen, die Kbnigin verlangt nur noch die Lunge
und Leber "zum Wahrzeichen, daf3 du mein Gebot vollzogenl" <Bechstein) Eine
entscheidende Veranderung sowohl bei den Brudern Grimm als auch bei
Bechstein besteht darin, daf3 die Kbnigin nicht mehr die leib l iche Mutter,
sondern die St iefmutter ist.
3. In allen Fassungen ist die Kbnigin die Ausschlaggebende, da13
Sneewittchen von ihrem rechtmaf3igen Platz als Prinzessin im Schlo13
vertrieben wird und spater als gewtihnliche Magd den Zwergen dienen muJ3.
Sneewittchens Verstof3ung ist auch keineswegs durch irgendeine Schuld
ihrerseits ausgelbst worden, sondern erfolgt aus purem Neid und Misgunst
der Ktinigin. Diese stellt also eine Gewalt im Leben Sneewittchens dar, die
wi 1lkurl ich ist und gegen die Sneewittchen macht los ist. Es ist auch nicht
genug, daJ3 Sneewittchen dieser Gewalt entkommt, denn sobald die Ktinigin
erfahrt, da13 Sneewittchen noch am Leben ist, sucht sie nach Zaubermitte ln,
mit denen sie ihre Schtinheitsrivalin ermorden kann und stellt ihr nach, um
sie zu f inden.
17 ebda, 245.
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Diese Verfolgung durch die bbse Frau sp1elt eine grof3e Rolle 1n den
meisten der Zaubermarchen und ich werde spater bei der Besprechung der
Hexe als zauber1n noch naher darauf elngehen.
4. Wir haben es in Sneewittchen und in den meisten der Stlefmutter-

Marchen mit einer Frau ahnlich der des ersten Typus zu tun, mit einer Frau
also, d1e akt1v Ranke solnnt. um Klndern zu schaden. Nur wlrkt dle Frau hler
sehr vie 1machtvo 1ler, da sie nicht pass iv auf ihre Opfer wartet, sondern
1hren Opfern nachstellt. Auch benotzt sle dabei Zaubermlttel, was diesen
Marchen elne erweiterte Dimension des Obernator11chen verlelht. 51e
erscheint als eine miJ3gOnstige Figur, die nur ihre eigenen Kinder· liebt, und
auch das meistens nur, weil es ihr Vorteile brlngt, und die ihre Stiefkinder
schikaniert und am 1iebsten los ware. Dieses Mot iv der Vertreibung der
5t1efkinder spielt in den anderen Stiefmuttermarchen e1ne noch groJ3ere
Rolle als bei Sneewtttcnen. so z.B. be1 BrUdercnen und Scnwestercnen (!(Hf'!
I!), wo s1ch das Bruderchen beklagt:

Seit die Mutter tot 1st, haben wir keine gute Stunde mehr; die
Stiefmutter schlagt uns alle Tage, und wenn wir zu ihr kommen, stof3t
sie uns mit den FOJ3en fort. Die harten Brotkrusten, die ubrigbleiben,
sind unsere Speise, und dem Hundlein unter dem Tisch geht's besser:
dem wirft sie doch manchmal einen guten Bissen zu. Daf3 Gott erbarm,
wenn das unsere Mutter wuf3te! Komm, wir wollen miteinander in die
weite Welt gehen <KHM 11 ).
Zume1st r1chtet s1ch der Zorn und Ne1d der St1efmutter jedoch spez1ell auf
die Stieftochter, d1e me1stens gut und schon 1st, wahrend d1e eigene Tochter
als bose und haf3lich beschr1eben w1rd. So auch bei Die dreil1annlein im
Walde (KH113), Ascnenputtel (KH/121), Frau Holle fKH124J u.a. In Orel
11annlein im Walde he1f3t es:

6S
Die Frau ward ihrer St ieftochter spinnefeind und wuf3te nicht, wie sie
es ihr von einem Tag zum andern sch 1immer machen so llte. Auch war
sie neidisch, weil ihre Stieftochter schbn und lieblich war, ihre
rechte Tochter aber haf31ich und widerlich (KHM 13).
Die Gef ahr der Verf olgung und der Benachtei 1igung besteht somit starker fUr
Madchen als fUr Jungen (es gibt kein einziges Marchen, in dem die Hexe einen
Sohn und einen Stiefsohn hatte), und es gibt tatsachlich auch mehr Marchen,
in denen eine direkte St iefmutter-St ieftochter Beziehung besteht, als eine
d1rekte Stiefrnutter-Stiefsohn Beziehung. Wenn der Junge im Marchen von
der Stiefmutter direkt bedroht wird, so ist er meist Teil eines
Geschwisterpaars oder er hat zumindest die Hilfe und den Beistand eines
Madchens, wie in Hansel und Gretel (/(Hf'/ 15). BnJderc/Jen und Sc/Jwesterc!Jen
fKf-111 !) u.a. Die Stiefmutter wirkt deshalb besonders erschreckend und

furchterregend rnr Madchen, zumal sich diese oft nicht nur gegen die
St iefrnutter, sondern aucr' gegen ihre Stief schwestern wehren mus sen.
Das dritte Element der Stiefmuttermarchen, in dern die Stiefmutter
die Heldin ttitet, damit ihre leibliche Tochter deren Status einnehmen kann,
ist ebenfalls ein weitverbre1tetes Mot iv und kommt in neun der
Stiefmuttermarchen vor. lch mtichte hier als Beispiel das Marchen von der
weiJ3en und schwarzen Braut (KHM 135) anfUhren.

Die weiJ3e und die schwarze Braut

1. Dieses Marchen erschien zum ersten Mal 1815 als Marchen Nr. 49
mit dem Vermerk: aus dem Mecklenburgischen und Paderbornischen.18 Es
bas1ert jedoch auf einer von Jacob Grimm nacherzahlten Gesch1chte namens

18KHM,Band3, 217.
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Die 60/dene Ente. E1n Nat ionalmarctJen des AlterttJums, das 1808

in

Sagen

der bbhmischen Vorzeit aus einigen Gegeoden alter 5chlbJ3er und Dbrfer in
Prag erschien.
2. In der 60/denen Entebeg1nnt die Geschichte dam1t, daf3 e1nem Bruder
und seiner Schwester die Eltern sterben und sie zu ihrer Tante in
Verpflegung kommen, die ebenfalls eine Tochter hat, wahrend in der
Grimmschen Version am Anfang nur von einer Stief mutter, deren Tochter und
der Stieftochter d1e Rede ist. In beiden Erzahlungen begegoet ihnen eine
Gestalt, 1n der ersten ist es eine alte Frau, in der zweiten ist es "der liebe
Gott." Wahrend in der 60/de.nen Ente.nur erwahnt wird, daJ3 sich die
Pflegetochter e1fr1g um die alte Frau kOmmert, w1rd 1n der Wei/Jen und
5cnwarze.n Brautbetont, daf3 die Mutter und Tochter beide unfreundl ich und

hamisch antworten, wahrend sich die Stieftochter artig um Gott kOmmert. In
beiden Geschichten wird die Stieftochter fOr ihr Verhalten belohnt, in der
ersten werden 1hr Gaben zute1l, in der zweiten darf sie selbst wahlen.
Des andern Morgens war die alte Frau eine schone Fei [sic) geworden u.
dankte alle Leuten, aber der Pflegetochter verlieh sie die Gaben, daJ3,
wenn sie weint oder lacht, statt Thranen, Perlen aus ihren Augen
rollen, ihre ausgekammten Haare Goldfaden, u. ihr Speichel reines
Silber seyn sollen. <Die Goldene Ente)
Im Gegensatz dazu belohnt Gott nicht our das Madchen, sondern er bestraft
auch gleichzeitig die Mutter und ihre Tochter.
Da zornte der liebe Gott Ober die Mutter und Tochter, wendete ihnen
den ROcken zu und verwunschte sie, da13 sie sollten schwarz werden
wie die Nacht und haJ31ich wie die Sunde. (KHM 135)
Die gute Tochter jedoch wonscht sich Schonheit, einen nie leer werdenden
Geldbeutel und das ewige Himmelreich. Bemerkenswert ist, da13 aus der
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weisen Frau, die diejenigen beschenkt, die ihr gefallig ist, ein strafender,
richtender, christlicher Gott wird, der die einen erlbst, wahrend er die
anderen verurte11t.
In beiden Erzahlungen entbrennt der Konig, in dessen Dienst der Bruder
des Madchens steht, 1n Llebe zu dem Madchen und la13t eine Kutsche rnr das
Madchen kommen. Elne Bedlngung ln der 60/denen Entewar, da13 das Ges1cht
des Madchens immer vor der Luft bewahrt und verschleiert sein muf3te,
ansonsten die Wunderkraft vergehen wurde. Desha lb f ahren die Braut, die
Pflegemutter und deren Tochter in einer Kutsche, die "besonders gegen allen
Luftzug verwahrt war ... , wie s1e aber die Halfte zuruckge legt hat ten, wurde
das Kutschenf enster verbrochen u. die Sonnenstrahlen fielen auf die
unverschleierte Jungfrau, die sich plbtzlich in eine goldene Ente
verwandelte u. hinwegflog."( Ole 60/dene Ent~ In dieser Erzahlung erscheint
die Pflegemutter (sie wird hier auch nicht Stiefmutter, sondern
Pflegemutter genannt) als elne Frau, die s1ch um die beiden Madchen
gleichmaf3 ig bemOht, sie scheint keinen Unterschied zu machen zwischen
leiblicher Tochter und Pflegetochter. Es gibt ke1nerlei Anhaltspunkt dafUr,
da13 sie der Pflegetochter d1e Heirat mit dem Konig ne1det. Erst als diese
durch unvorhergesehene E1nf10sse 1n etne Ente verwandelt w1rd, denkt die
"Muhme" daran, 1hre etgene Tochter fOr die "verlorene Schwester"
auszugeben.
In der We/J]en und sc/Jwarzen Brau! h1ngegen planen d1e Stief mutter
und tochter das UnglOck der Heldtn von Anfang an, mot1v1ert durch Mtsgunst
und Ha13 und unter Zuh11fnahme von HexenkOnsten.
... allein die Schwarze war eifersOchtig Ober das GlOck, argerte sich
Ober alle Maf3en und sprach zu ihrer Mutter: "Was helfen nun all Eure
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Kunste, da 1hr mir ein solches GlUck doch nicht verschaffen konnt."
"Sei still", sagte die Alte, "icri will dir's schon zuwenden" Und durch
ihre Hexenkunste trubte sie dem Kutscher die Augen, daI3 er halb blind
war, und der Weif3en verstopfte sie die Ohren, daf3 sie halb taub war.
(KHM 135)

Im weiteren Verlauf bringt die Stiefmutter das Madchen dazu, Stuck rnr
StOck ihre Kleidung an ihre Stiefschwester abzugeben bis sie nackt ist, und
als s1e Ober eine Brucke kommen und die entkleidete weif3e Braut sich auf
Anraten der Hexe aus dem Wagen beugt, "da stief3en sie die beiden hinaus,
daI3 sie mitten ins Wasser sturzte." Anstatt jedoch zu ertrinken verwandelt
sie sich in eine "schneeweiI3e Ente".
In be1den Erzahlungen bewirkt die Stiefmutter, daf3 der Konig ihre
leibliche Tochter anstelle der Pflegetochter heiratet, obwohl er in der
Grimmschen Version durch die KUnste der Hexe verb lendet werden muf3, und
in beiden Versionen erscheint die Ente nachts im Schlof3, bis der Konig sie
a1s seine rechtmaI3ige Braut erkennt und erlOst.

4. Aus der Muhme der urspr0ng1 ichen Version, die es am Anf ang gut
mit ihrer Pflegetochter meint und erst durch eine gunstige Gelegenheit zur
Verschworerin wird, wird in der Grimmschen Version e1ne von Anfang an
bose Stiefmutter, die nur auf den Vorteil ihrer eigenen Tochter, und damit
auf ihren eigenen bedacht 1st. Sie plant von vorneherein, wte sie thre
Stieftochter aus dem Weg schaff en konnte, und ist sich nicht zu gut, dies
gemeinsam mit 1hrer Tochter auszufOhren.
Der Tod durch Wasser ist e1ne Todesart, die auch 1n anderen
St1efmuttermarchen vorkommt und d1e Grausamkeit der Hexe in den anderen
Marchen ist noch grol3er als hier. So heben die Hexe und 1hre Tochter in 01e
drelt1ann/eln Im Walde die schlafende Heldin aus dem Bett und werfen sie
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1n den vorbe1f11eJ3enden FluJ3, wahrend sie in BrUderc!Jen und5c!Jwesterc!Jen
ein so heiI3es Bad rnr die Braut vorbereiten, daJ3 sie darin ersticken muf3.
Das letzte Element, die Erlbsung der Heldin und der Tod der Hexe, 1st
wiederum allen Stiefmuttermarchen geme1n. In allen Marchen, bis auf die
Sneew1ttchenversion Bechsteins, wird die Hexe am Ende fOr ihre bbsen Taten
bestraft. lch habe eingangs schon auf die verschiedenen Todesarten
h1ngew1esen, und mochte s1e hier deshalb nicht noch elnmal wiederholen.
Auffallig ist jedoch, daJ3 in den Marchen, in denen es mann11che Mittater
g1bt, wle z.B. 1n zwolt BrUde0 Hansel und Gretel; etc, d1ese ntcht bestraft
werden19, sondern die Strafe slch allein gegen Frauen richtet. So wird z.B.
der Ehemann, der seine Frau Offentlich beschamt und ern1edrigt, w1e in Konig
Drosseloarl; am Ende mtt ketner 511be deswegen angeklagt, da er es ja zu

ihrem Besten tat. Und auch der Vater in Hansel und Gretel, der ebenso daran
beteiligt war, die Kinder im Wald auszusetzen, wird am Schluf3 nicht
bestraft, da er auf Anraten seiner Frau und gegen sein e1genes Gewissen
handelte. Die Mittaterschaft allein ist demnach nicht schlimm genug fOr
Manner, um bestraft zu werden. Wenn es sich jedoch um Frauen, oder
spezlf lscner um TOcnter von Hexen nandelt, dann 1st das Verbrechen der
Mittaterschaft gro!3 genug, um sogar mit dem Tod bestraft zu werden. Die
Hexentochter in BrUderc!Jen und Sc!Jwesterc!Jen handelt selbst kaum,
sonaern a1ent nur als werkzeug rur a1e nosen Plane lllrer Mutter. Und docn
w1rd sie dafOr mit dem Tod bestraft, indem sie in den Wald gefOhrt wird, wo
sie von wilden Tieren zerrissen wird. Auch in Ole we/Be und die sc!Jwarze
Brauterle1det d1e le1bl1che Tochter der bOsen Alten am Ende e1nen
19 FUr e1ne ausfOhrllchere D1skuss1on dieses Themas s1ehe Inor id Spt!rk, Studjen zu
ausoowahlten M8rchen c!er BrUc!er Grimm, und Elisabeth MU lier, Das Bild c!er Frau im Marchen.
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grausamen Tod zusammen mit 1hrer Mutter, obworil es e1gent11ch die Mutter
war, die die Plane spann und ausfUhrte.
In anderen Marchen, in denen die StiefmOtter zusammen mit ihren
Tbchtern Ubel anricMen, wird am Ende sogar nur noch die jungere Genffation
bestraft, wle z.B. ln Asc!Jenputtel, wo dle st 1erschwestern am Ende mre
Augen ausgepickt bekommen, und in Frau Holle, wo die bose Schwester mit
Pech ubergossen wird, wahrend in beiden Marchen die Mutter, die die
eigentliche Handlung auslosten, am Schlu!3 nicht mehr erwahnt werden.
Wie schon eingangs erwahnt, 1st die Art der Bestrafung besonders grausam
und erinnert an die Strafen der Inquisition. Ob durch Verbrennung auf dem
Scheiterhaufen, m1ttels glCJhender Schuhe, in denen slch die Hexe zu Tode
tanzen mun, oder durch Zerrlssenwerden in m1t Nageln gesplckten Fassern
oder von Wilden Tieren, die Hexen f1nden ausnahmslos 1hr schmahliches Ende.

DIE HEXE ALS ZAUBERIN

Es ware anzunehmen, dan eine der Haupte1genschaften der Hexe ihre
Hexenkunste seien, mit denen sie sich selbst und andere verzaubern kann.
Und doch sind es erstaunlich wenige Hexen, die in den Marchen tatsachl1ch
zaubern konnen oder die als Zauberinnen beschrieben werden In ihrem Buch
Grimms Bad Girls and Bold Boys beschreibt Ruth Bottigheimer in einem
Kapite l ausfOhrl ich, wie wenig die Hexen tatsachl ich zaubern.20 Fast ebenso
oft, wenn nicht ofter, sind es die jungen He ldinnen der Marchen, die
Zauberkrafte besitzen und s1e auch ausOben. Wahrend die Heldinnen jedoch
meist nur dann zu ihren Zauberkraften greifen, wenn sie von der Hexe
bedroht werden oder vor ihr fl iehen, macht diese von ihren Kraft en aus
Eigensucht und Boswilligkeit Gebrauch. Oftmals ist diese Eigensucht auf den
Verzehr von Menschenfleisch in Form eines Jungen gerichtet, der se lbst
wiederum durch die Krafte des Jungen Madchens· geschOtzt werden mu/3 Das
Hauptmotiv dieser Zaubermarchen ist also die Beziehung der Hexe zu der
Heldin, nebst einem Messen ihrer Zauberkrafte, wobei das Madchen immer
aus lauteren Motiven und zum Schutz eines Jungen wirkt, und daher am Ende
triumphiert, wahrend die Zauber1n aus bosen Mot1ven heraus handelt und
deshalb am Ende bestraft wird.
Frauen wurden schon von jeher mit der Natur in Verbindung gebracht
und hatten 1n vorchr1stl1chen Zeiten, wie 1n Kap1tel I erlautert, durch ihr

20 "Witches, Maidens, and Spells," Bottigheimer.

72
Hei lwissen und ihre Hebammenfunkt ion Macht Ober Leben und Tod. Die
heilende Seite d1eser Macht erscheint in den Marchen nur noch selten. lch
werde spater noch naher darauf eingehen
Die Hebammenf unkt ion tritt in den Marchen Uberhaupt nicht mehr zu
Tage, und dle einzige Anspielung darauf erscheint vielleicht in Ra,ounzel, in
dem die Zauberin, "die grof3e Macht hatte und von all er Welt gefUrchtet
ward", einen Garten hat, in dem die schonsten Rapunzeln wachsen. Die
schwangere Frau bekommt ein solches verlangen nach ihnen, daf3 sie, als sie
sie unerreichbar glaubt, dem Sterben nahe kommt. Die Rapunzeln zeigen sich
hier also als eine lebensspendende Notwendigkeit fUr die schwangere Frau,
die ihr denn auch von der Zauberin bewilligt werden. Sie kbnnen v1elle1cht,
da sie aus dem Krautergarten der zauberin kommen, mit den krauterkundigen
Funk ti on en der f rUheren Hebammen in Zusammenhang gebracht werden.
Ansonsten werden die Kunste, wie schon erwahnt, von den Zauberinnen
hauptsachlich zu schadigenden Zwecken verwendet. Es gibt jedoch re lat iv
wenige Stellen in den Marchen, in denen konkret beschrieben wird, wle und
was genau die Zauberin zaubert. So wird in dem Sneewlttc/Jen der Olenberger
Handschrift lediglich erwahnt, daf3 die Konigin einen giftlgen Kamm und
spater einen g1ftigen Apfel zu Sneewlttchen br1ngt, woher sie sie jedoch
hat, wird nicht erzahlt. Und in der 1812 Version steht nur, daf3 sie einen
giftigen Kamm und Apfel mac/Jt(eigene Betonung), naher darauf e1ngegangen
wird auch hier nicht. Erst in der 1819 Ausgabe wird die Hexenkunst der
Konigin etwas genauer beschrieben: ".. ., und mit HexenkOnsten, die sie
verstand, machte sie einen giftigen Kamm." und weiter: "Darauf ging sie in
eine ganz verborgene Kammer, wo niemand hinkam, und machte da einen
giftigen, gift1gen Apfel." Aber auch hier w1rd nicht naher darauf
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eingegangen, w ie das Vergiften tatsach 1ich zustande kam. Wir erf ahren nur,
daG die Kbnigin etwas von Hexenkunsten verstand

Haupsach11ch benutzt d1e Hexe, wle schon erwahnt, lhre KOnste dazu,
Kinder, vorzugsweise Jungen, einzufangen, um sie zu fressen, und die
tatsach 1i chen Verzauberungen geschehen auf der Flucht der Kind er vor der
Hexe. Dieses Fluchtmotiv erscheint sowohl in Der liebste Roland (KHt156),
als auch in der Fundevogel fl(HN 51), Okerlo (KHI"/ 70a), Die Wassernixe fKHl1
79),0ie zweiKonigskinder fKH/"11 IJ), Die wa/Jre Brau! fKH/1186), Der
TrcJmmler fl(fl/'119]) und bei Bechstein in Der goldene Re/JbtJCk fONB 14), D1t?
Hexe und die K£;nigslonder (Dl1B 45), Die drei MJsse f011B 49a), Helene (0118
77a) und Vom Knaoen, derdas He.J<en lernen wollte fNDl"IB 21J Viele

Forscher sehen in diesem Marchenmotiv eines der altesten Oberhaupt, und
einige datieren es sogar vor 2500 B.c.21
In all diesen Marchen besteht der Konflikt immer zwischen der
Zauberin und den Kindern, und obwohl die Hexe alter und angeblich
erfahrener, sowohl als skrupelloser und boser ist, ist es immer das Madchen,
das Ober gro13ere Zauberkrafte verfOgt So verwandelt das Madchen Lenchen
in Fundevogel sich und ihren Liebsten dreimal, und dreimal ist die Hexe
h11flos dagegen C1nteressanterwe1se w1rd die Hexe h1er als Kochin
bezeichnet, wahrend sie in einer anderen Fassung als St iefmutter benannt
wird). Zweimal schickt sie den Kindern Knechte hinterher, d1e nicht wissen,
was tun, als sie beim ersten Mal einem Rosenstockchen und einem Roschen
und beim zweiten Mal e1ner Kirche und deren Krone begegnen. Und se lbst als
die Kochin den K1ndern selbst h1nterherlauft, hat sie keinen Erfolg, da
21 siehe Bechstein, 789.
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Lenchen Fundevogel 1n einen Teich und sich selbst in eine Ente verwandelt
Als die Kbchin den Teich aussaufen will, kam "die Ente .. schnell
oeschwommen. faf3te sie mit ihrem Schnabel beim Kopf und zog sie Ins
Wasser h1ne1n; da muJ3te die alte Hexe ertrinken (KHM 51 ).
Auch in Der Liebste Roland ergeht es der Hexe kaum besser. Hier zeigt
sich das Madchen sogar als noch zauberkundiger, da sie die St1eftochter der
Hexe ist. Als sie hort, wie die Hexe beschlieJ3t, sie zu toten, vertauscht s1e
nachts Platze mit ihrer Stiefschwester, sodaf3 diese an 1hrer Stelle
ermordet wird. Sodann stiehlt sie der Allen deren Zauberstab, und beg1bt
sich auf die Flucht mit ihrem Liebsten Roland. Zuvor jedoch trbpfelt sie dre1
Blutstropfen, die von dem ermordeten Haupt der leiblichen Tochter der Hexe
stammen, auf die Erde, um die Hexe zu tauschen, indem sie am Morgen fUr
das Madchen antworten sollen. Auch hier verfolgt die Hexe die Kinder und
kann nichts gegen die Zauberkrafte des Madchens ausrichten. Als das
Madchen den Liebsten Ro land in einen See und sich selbst in eine Ente
verwanaen, mun a1e Hexe "abenas unverr1cnteter sacne w1eaer umkenren ...
Belm zwenen versucn verwandelt das Madcnen slch 1n elne Blume 1n elner
Dornenhecke und den Liebsten Roland in einen Geigenspieler, der solange
einen Zaubertanz spielt, bis sich die Hexe zu Tode getanzt hat.
Ahnlich dazu verlauft Bechsteins Marchen Vom Knaoen, der das Hexen lernen

wollte Diese Gesch1chte , w1e auch schon Bechste1ns Version von
Hansel und Gretel, 1st 1m Gegensatz zu den Gr1mmschen Erzahlungen sehr
viel anschaullcher und drastischer erzahlt, und 1st wahrsche1nlich v1el
verantwort 11cher fOr unser heut 1ges Hexenb1ld als die Marchen der Bruder
Grimm. Deshalb bedarf dieses Marchen vielleicht besonderer Beachtung als
Vertreter des Types Zaubermarchen.
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Yorn Knaben, der das Hexen lernen wollte
1. Vorlage flir dieses Marchen war eine Erzahlung J. Mussaus', die
1840 unter dem Ti tel "Die Hexenkunst" in seinem Beitrag !1ecklenburg1sche
Vi1/ksmarcl7Pn im fUnften Band der Jahrbucher und Jahresberichte des

Vereins fUr mecklenburgische Geschichte und A1tertumskunde erschien.
Ursprunglich war das Marchen ein "einfach und geradezu nOchtern erzahltes
Marchen, das Bechstein erheb l ich ausgebaut und lebendiger gestaltet hat nicht ohne ge legent l ich ein wenig Obers Zie 1hinauszuschieJ3en"22.
Da eine Textvergleich hier nicht moglich ist, werde ich sofort zu Punkt drei
Obergehen.
3. In Vom Knaben, der das Hexen lernen wollte begegnen wir einem

Jungen, der das Hexen lernen mochte, und deshalb in "einen dunklen Wald"
geht, um einen Hexenlehrer zu finden. Dort kommt "ein uraltes Weiblein
durch das Gebusche gekrochen, das keinen Zahn mehr im Munde und
schrecklich rote Augen hatte. lhr Rucken war gekrummt, ihr Haar war weif3,
und hing ihr wild um den Kopf herum, und wehete im Winde." Sie nimmt den
Jungen mit zu sich, wo er sich in Lieschen, ein hObsches, junges Madchen das
bei der Hexe wohnt, verliebt (und sie sich in ihn). In der HOtte sind auJ3erdem
drei Kroten und "Ober dem niedern Herde hing ein Kessel, darinnen eine Bruhe
kochte, wie Ganseschwarz, Hasenpfeffer, oder sonstiges Schwarzsauer mit
Fleischknochlein darin."23 Der Junge will nicht essen, da es ihm vorkommt,

22 Walter SCherf 1n Bechste1n, 854.

23 Dies ist die einzige Stelle in einem Marchen, wo die Zutaten zu einer Hexensuppe
beschrleben werren.
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als ob die Knbchlein "Finger und Zehen von Kindern waren." Und tatsachlich
faJ3t die Hexe Plane, den Jungen am andern Tage zu schlachten. L1eschen tut
er jedoch le id, und "es graute ihr vor ihr se lbst, daJ3 sie gezwungen war, der
alten bbsen Hexe zu dienen, die sie schon lange, als sie noch ein ganz kleines
Kind war, lhren Eltern geraubt und in den t1efen Wald geschleppt hatte, und
hatte das Hexenwerk lernen mossen, wie man pfeilschnell durch die Luft
eilt, wie man sich unsichtbar macht, wie man sich in andere Gestalten
verwande 1t". Lieschen ist also off ensicht 1ich jemand, der der Hexe
Widerstand leisten kann, und sie besch11ef3t, zusammen mit dem Jungen zu
fliehen. Auch hi er, wie in Der Liebste Roland, benutzt Lieschen ein
Hilfsmittel, hier Speichel, der "vermittelst eines Hexenzaubers, den
Lieschen verObt" sprechen kann, um die Hexe h1nzuhalten. Als die Hexe
endlich die Flucht der beiden entdeckt, benutzt sie all ihre Zauberkrafte, um
sie einzuholen. "Sie ergriff einen Besenstiel, und rannte aus dem Hause. Sie
sch lug mit dem Besen an die Tore, da ward das

H~uschen

uns1chtbar; sie trat

auf einen Bovist, da wallte eine Wolke empor; sie setzte sich auf ihren
Besenstiel, und fuhr als Wolke in die Luft." Als sie die Kinder einholt, ist es
jedoch Lieschen, die sich ans Zaubern macht. "Jetzt lasse mi ch meine Kunst
brauchen. lch w111 ein Dornstrauch werden, und d1ch als eine Schlehe tragen."
Und seltsamerweise hat die Hexe keine Macht Ober Lieschen und kann die
Beere nicht fassen. Und auch als Lieschen noch einmal zaubert ("da wurde
pldtzl ich der Dornbusch zu einem Wasser, und die Beere zu einem kleinen
Entrich, alles durch Lieschens Zauberkunst, die sie von der Alten gelernt
hatte") bemOht sich die Hexe vergebens, etwas dagegen zu unternehmen. Ob
sie ihre Pantoffe11n einen Raubvogel oder ein Krokodil verwandelt, der
Entrich entkommt ihr doch. Und als sie sich anschickt, den Teich leer zu
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trinken, verwandelt sich das Wasser in ihrem Leib zu Feuer, und sie
zerplatzt.
4 Es ist erstaunlich, wie hilflos in all diesen Marchen d1e Hexe, die
anfangs meist als machtige Zauberin beschrieben wurde, tatsachl1ch
gegenuber der Heldin ist. In allen Fallen muJ3 sie unverrichteter Dinge
abziehn, bis s1e schlieJ311ch bei dem Versuch, sich ihre Beute zu erhaschen
einen schmahlichen Tod findet. Erstaunlich ist auch, daJ3 das Madchen das
Zaubern meist nicht wirklich gelernt hat, ja im Prinzip sogar ablehnt, und
trotzdem die Hexe muhelos besiegt, wenn es darauf ankommt, sich und ihren
L1ebsten zu retten. Die wirklich machtigen Zauberinnen sind also nicht die
Hexen, sondern die jungen Madchen, die in Beruhrung mit den Hexen kommen.
Und das Zaubern als solches scheint im Prinzip nicht verdammungswurdig,
ja in einigen Fallen sogar wunschenswert zu sein. Die Entrustung gilt
vielmehr der Art und Weise, wie die Zauberkrafte eingesetzt werden. Die
Botschaft hier scheint also zu heiJ3en, wenn man die Hexenkunst fOr gute
Zwecke verwendet, wird sie belohnt, wenn fUr bose Zwecke, mit dem Tod
best raft.

DIE HEXE ALS GUTE UND BOSE GESTALT
In der Kategorie der Hexe als zugleich gute wie bose Gestalt finden
wir die meisten Uberbleibsel aus vorchristlichen Zeiten und aus der
Mythologie. Der Aspekt der lebensspendenden und zugleich todbringenden
Urmutter ist das altestete Symbol des natorlichen Zyklus der Erde, die
Nahrung spendet und Tod bringt. Kein anderes Marchen bildet eine direktere
Verbindung zwischen der Gestalt der Grof3en Gottin in der Mythologie und der
Gestalt der Hexe/Weisen Frau in den Marchen als das der Frau Holle. Und so
1st das Marchen von der Frau Holle wohl auch eines der bekanntesten und
bestimmt am weitesten verbreitet. Ob unter dem Namen Holda, Hulda,
Perchta, Berchta oder wie auch immer, es gibt eine ahnliche Version des
Marchens in fast allen Teilen der Welt,24 besonders verbreitet ist es jedocr1
in dem deutschsprachigen Raum. Fast jede Gegend hat ihre eigene Version
des Glaubens an die Gottin Holda, Hulda, Perchta, etc.25
Holda ist die freundliche, milde, gnadige gottin und frau ... Volkssagen

und marchen lassen frau Holda (Hulda, Holle), Hulle, frau Holl) als ein
hoheres Wesen auftreten, das den menschen freundl iche, hi lfreiche
Gesinnung beweist, und nur dann zUrnt, wenn es unordnung im haushalt
wahrnimmt.26

24 siehe Bolte, 207 ff.
25 V. Waschnltius schrieb ein ganzes Buch Uber die Erforschung des Glaubens an die GOttin
unter dem deutschen Volk. S1ehe Vlk tor Waschnitius. Per ht. Holda und verwandte Gestalten
(Wien: Alfred Holder, 1913 ).

26 Jocob Grimm, Deutsche Mytholooie. 220 ff.
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lhr Bereich umspannt sowohl den Himmel Cwenn es schneit, so macht sie ihr
Beto, als auch die Erde (sie bringt dem Lande Fruchtbarkeit), und ihr

Aufenthaltsort ist das Wasser Cman gelangt zu ihr durch einen Brunnen) Sie
beaufsichtigt den Feldbau und den hauslichen Bereich und wird mit dem
Spinnen und dem Flachs assoziiert. Halten sich die Frauen an ihre Gebote, so
werden sie reichlich belohnt. Sind sie jedoch faul, wollen nicht spinnen oder
ihre hausliche Arbeit verrichten, so werden sie bestraft. Holda wird also
auch zur straf enden Richterin und in diesem Aspekt wird sie oft als bbse
Hexe gesehen.
Hleran knOpft slch, daJ3 Hulda statt der gbttlichen gestalt das
aussehen einer /Jass/le/Jen, langnasigen, grosszahnigen a/ten, mit
struppigem, engverworrenem haar annimmt.27
In Frau Holle flnden wir al le diese Aspekte der Gbttin nur wenig geandert
wieder.
Frau Holle

1. Das Marchen kommt nicht in der Olenberger Handschrift vor, da die

Bruder Grimm es erst 1811 von Dortchen Wild erzahlt bekamen. Bolte glaubt,
da13 eine zweite Fassung von dem Pfarrer G.AF. Goldmann stammt28, in den
Anmerkungen von 1822 steht ledigl ich "aus Hessen und Westfalen"29. Eine
dritte Version mit Namen 11urmelt/Jier, die sich auf das Pentamerone und

27 ebda, 223.
28 Bolte, 207.
29KHM,Band3, 52.
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die Braunschweiger Sammlung bezieht, war Jacob Grimm jedoch schon 1812
bekannt30
2 Die veranderungen zw1schen den Fassungen von 1812 und 1819 sind

re lat iv geringfUgig und unterscheiden sich nur darin, daf3 in der letzteren
der Sturz in den Brunnen durch das Fallenlassen der Spindel erklart wird und
die Madchen von einem Hahn begruf3t werden.
3. Wiederum wird die Handlung in der Geschichte von einer bosen

Stiefmutter ausgelbst, die ihre eigene Tochter, die haf3lich und faul ist der
schonen und fle1f31gen St1eftochter vorzieht. Als die Stieftochter beim
Spinnen ihre blutige Spule unabsichtlich in den Brunnen fallen laf3t, schickt
die bose St iefmutter sie unbarmherzig hinterher. So springt das Madchen in
den Brunnen und erwacht auf einer schonen Wiese. Die ersten zwei Merkmale,
die ihr begegnen, sind die Wahrzeichen der Frau Holle, die auch die
Wahrzeichen der Gott in Holda sind, ein Backofen oder Herd als Zeichen des
hauslichen Bereichs31 und ein Baum voll Apfel, Fruchte der Gottin32. Sie
besteht die erste PrOfung ohne zu wissen, daf3 es eine PrOfung ist, indem sie
den Backofen seiner Brote entleert und die Apfel vom Baum schOttelt.
Sodann kommt das Madchen zu einem kleinen Haus, "daraus guckte eine alte
Frau, we11 sle aber so gro!3e zanne hatte, ward 1hm angst, und es wollte
fortlaufen"(KHM 24). Frau Holle Oberredet das Madchen jedoch, bei ihr zu
bleiben und ihr bei der Hausarbeit zu helfen. Sie sagt dem Madchen genau,

30 Rt:illeke, 209.
3 t siehe Robert Graves, The White Goddess and Sir Frazer's Golden Bough.

32 siehe Barbara Walker's The Woman's EncvcloDedia of Myths and Secrets (San Francisco:
Harper & Row, 1983).
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was von ihr erwartet wird, und "dafUr hatte es auch ein gut Leben bei ihr,
kein boses Wort und alle Tage Gesottenens und Gebratenes." Als das Madchen
Heimweh bekommt, ent Jaf3t Frau Holle sie ohne weiteres und laf3t sie sogar
Ober und Ober mit Gold bedeckt nach Hause ziehen. Neidisch auf das GlOck der
guten Schwester springt die bbse Schwester auch m den Brunnen und
begegnet denselben beiden Symbolen, dem Backofen und dem Apfelbaum s1e
besteht den Test jedoch nicht, indem sie die Brote verbrennen und die Apfel
verfaulen la13t. Auch bei Frau Holle erfOllt sie ihre Pflicht nicht und wird
schnellstens entlassen. Zurn Lohn fOr ihre Pflichtvergessenheit wird sie mit
Pech Ubergossen, das "solange sie lebte, nicht abgehen" wollte.
4. Die Rolle der Hexe in diesem Marchen erinnert stark an die von

Hansel und Gretel In beiden Marchen wartet die Hexe in ihrem Haus, bis
jemand zu ihr kommt und beidesmal tritt sie zunachst als nahrungsgebende
Lebensspenderin auf. Auch die grof3en Zahne der Frau Holle erinnern an die
menschenfressende Elgenschaft der HJnsel und 6retel-Hexe. Wahrend sich
die Hexe in Hansel und Gretel jedoch tatsachlich als Menschenfresserin
entpuppt, 1st Frau Holle sowohl belohnende Spenderln als auch bestrafende
Richterin. Sie 1st im Pr1nzlp eine wohltatige Frau, dle genau erklart, was sle
von einem verlangt und erwartet, und erst als das bose Madchen diesen
Erwartungen n1cht entspr1cht und trotzdem belohnt werden mochte, ze1gt
Frau Holle ihre dunkle Seite. S1e erscheint als e1ne gerechte Gestalt, die fair
handelt und fair richtet. Eine Parallele findet sich hier auch zu Rapunzel, wo
die Zauberin dem Madchen solange wohlgesonnen ist, wie dieses ihre
Erwartungen erfOllt und nur 1hr dient. Auch ihr Name, Frau Gothel, we1st auf
ihre Verbindung zu der mythologischen Gottin hin, die sowohl belohnt, als
auch straft. Erst als Rapunzel die Zauberin hintergeht, und ihr ihr Verhaltnis

82
zu dem Prinzen verheimlicht, wird die Zauberin zur bbsen Hexe, die das
M~dchen

bestraft und verstbf3t.

DIE HEXE ALS WEISE FRAU/HELFERIN/GUTE FEE

In der letzten Kategorie der weisen Frau/ He 1f er in/ Gut en Fee
unterscheiden wir zwischen der weisen Frau, die personlich auftritt und
hilft und der weisen Frau, die tot ist und vom Jenseits aus hilft. Obwohl
auch hier Zaubermittel benutzt werden, wird die Frau in keinem Marchen als
Hexe bezeichnet, sondern erhalt den Namen weise Frau, Mutterchen, Alte, und
Fee. Und obwohl sie in re lat iv vielen Marchen vorkommt, ist ihre Rolle gering
und h1nterlaf3t wenig Eindruck, da sie im Gegensatz zu der bosen Hexe nicht
mehr Katalysator und 1m Gegensatz zur bosen St 1efmutter n1cht mehr
Handlungsausloser ist, sondern nur noch in Krisenfallen mit einer Gabe
aushilft. Der toten Mutter, die aus dem Jenseits hilft, fallt eine Rolle zu in
den Marchen Ac!Jenputtel (KH/121), Van dem /1ac!Jandelboom (KH/147), Oer
Wac!Jolderbaum (0118 66) und Ascnenbrodel (0118 62), wahrend d1e weise

Frau in den Marchen Ole 6 Sc!Jwane (KH/149), Oornrtisc!Jen fKHl150), Der
L leoste Roland (Kf1156), Der Krautesel (KH/1 I 22), Elnaugleln, Zwelaugleln
und Orelauglein (/(/-1'1I30), Ole zertanzten Sc!Ju!Je. fKH/1 133) und der

ursprongl lchen Version von der Erzahlung 01e welJJe Braut und die scnwarze
Braut (KH/1 I 35) vorkommt.

In all diesen Marchen verfOgt die weise Frau Ober Zaubermtttel, die
sie zu Gunsten 1hres SchOtzl ings anwendet, und fOr die sie daher n1cht
bestraft wird, Im Gegensatz zur bosen Hexe, die, wie wir gesehen haben, fOr
ihre Zauberkrafte Obel bestraft wird. Des weiteren wird sie hauptsachlich
m1t Natur und gehe1mem W1ssen assoziiert, was w1ederum an die alten
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Pr1esterinnen der vorchrist 1ichen Zeit mit 1hrem Hei 1- und Krauterwissen
und ihren Weissagungen erinnert.
Es ist ein bedeutsamer zug unseres he1denthums, dass zu diesem amt
frauen und nicht manner auserlesen werden .... Naa1 deutscher ansicht
scheinen ausspruche des schicksals im munde der frauen grossere
heiligkeit zu erlangen, weissagung und zauber in gutem wie bosem
sinn sind vorzugsweise gabe der frauen, ... 33
In Asc!Jenputtel, Van dem !1achandelboom und Einauglein, Zwe1auglein

und Dre1auglein ist es jeweils ein Baum, der auf dem Grab der Mutter (bzw.
auf dem Grab, in dem Zweiauglein das Gedarm ihrer zauberkundigen Ziege
versteckt) wachst und der Heldin Hilfe bringt. In Dornrosc!Jen ist es eine
gute Fee, die den Todeszauber der bosen Fee Dank ihrer Zaubermacht in einen
langen Schlaf umwandeln kann. In Der Liebste Roland off enbart die weise
Frau Roland, wie er eine Zauberblume in ihre richtige Gestalt als Madchen
verwandeln kann. In Die zertanzten Sc!Ju!Je ist es eine alte Frau, die dem
jungen Mann sagt, wie er herausfinden kann, wo die Prinzessinnen die Nacht
Uber tanzen. Und 1n Einaug!ein, Zweiaug!ein und Dre1aug!ein ist es d1e weise
Frau, die Zweiauglein den Spruch verrat, mit dem es immer genug zu essen
haben wird. In DerKrautese! ist es ein "altes ha131iches Mutterchen", das
dem Helden sagt, wie er zu einem Wunschmantel und einem Zaubervogel
gelangen kann.
lnteressanterweise kommt die Hilfe rnr Madchen weit haufiger
indirekt von der toten Mutter und direkt in Form von Baumen und Tieren ,
wahrend die Hilfe fOr Jungen direkt von der weisen Frau und in Form von
Ratschlagen kommt. In all diesen Marchen jedoch ist es nicht die weise Frau,

33 Jocob Grimm, Deutsche Mythologie, 329.
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die im Brennpunkt des Geschehens steht, sondern der Held, bzw. die Heldin.
Im Gegensatz zur bbsen Hexe ist die weise Frau zu unwichtig, als daJ3 ihr
Aussehen eingehend beschrieben wurde Sie ist nur eine Frau, meist alter,
die zufalllg auftaucht und sofort nach erled1gter Tat wieder verschwindet
51e hat nur ganz kurz Einf1uJ3 auf das Geschehen und bleibt dem Leser
deshalb auch kaum im Gedachtnis.

SCHLUSSKAPITEL

Abschlief3end mochte ich noch einmal die Fragen stellen, die ich
versucht habe, in meiner Arbeit zu beantworten und die Schluf3folgerungen,
zu denen ich gekommen bin, zusammenfassen. Die erste Frage beschaft igte
sich dam it, warum man, wenn man nach Marchen gefragt wird, hauptsachlich
und sofort an bose Hexen denkt? Und die Folgerung daraus fragte nach dem
heutigen Hexenbild, das in den Kopfen der Marchenleser vorherrscht und
einer mbglichen historischen Verbindung zu vorchristlichen Frauengestalten
in W1rklichke1t und in der Mythologie ..
Zur ersten Frage ware anzunehmen, daf3 der Grund fOr die
Vorherrschaft des Hexenbildes vor allen anderen Marchencharakteren in der
Haufigkeit, in der die Hexe im Marchen vorkommt und in der bosen Gestalt, in
der sie erscheint, begrOndet liegt. Wie wir jedoch gesehen haben, befassen
sich insgesamt nur etwa vierzehn Prozent aller Grimmschen Marchen und
noch weniger der Marchen Bechsteins mit dem Vorkommen von bosen Hexen.
Tatsachlich treten auch eine ganze Anzahl von Hexen In der Gestalt von
we1sen Frauen und gotigen Zauberinnen auf, und doch slnd es die bosen
Hexen, die im Gedachtnis bleiben. Uber das Aussehen dieser Hexenfrauen in
den Marchen w1rd so gut wle nle ber1chtet, und e1gentl lch nur Bechstein
schlldert die bbse Hexe In glOhenden Farben. Es mu13 also noch andere GrOnde
fOr das starke Hexenbild geben, als die oben angefOhrten.
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Heinz Rblleke gibt in seinem Aufsatz Ober "Die Frau 1n den Marchen der
Bruder Grimm" 1 mogl iche Ansatze, dieses Phanomen besser zu verstehen:
Erstens einmal handelten in den Grimms Marchen der Kleinen Ausgabe, die
1825 erstmals verbffentlicht wurde, und die im 19. Jahrhundert
hauptsachlich als die Marchen der Bruder Grimm bekannt wurde, Ober fUnfzig
Prozent der Marchen van Frauengestalten. Zweitens sind vie le dieser fOnfzig
Marchen die auch heute noch bekanntesten Marchen, und davon sind die
meisten die sogenannten Zaubermarchen, die sich hauptsach l ich mit dem
Konflikt zwischen der Heldin und einer bosen Gegenspielerin befassen. Zu
diesen bekanntesten und auch beliebtesten Marchen gehoren u.a. Hansel und
Gretel, Dornn'iscnen.. Sneewittc/Jen, alles Marchen, in denen die Frau in boser
Gestalt auftritt, einmal als bose Hexe, dann als bose Fee und schlieJ3lich als
bose St iefmutter. Die restl ichen StUcke, die aus Legenden, Schwanken,
Sagen, usw. bestehen, sind den Zaubermarchen zwar numerisch uberlegen,
erreichten jedoch nie deren Beliebtheitsgrad.
Daruber, warum gerade d1e Marchen, 1n denen von Heldinnen und deren
Gegenspielerinnen die Rede ist, den groJ3ten Beliebtheitsgrad erreicht haben,
laJ3t sich nur spekulieren. Man darf jedoch nicht vergessen, daJ3 die Marchen
den Brudern Grimm anfangs hauptsachlich von Frauen erzahlt wurden, da13
Geschichten oftmals von Frauen mundl ich weitervererbt wurden, und da13 die
Marchen zu Zeiten der Broder Grimm und Bechsteins hauptsachlich
weiblichen Kindern erzahlt wurden. Des weiteren ware es moglich, in diesem
lnteresse an Marchen mit weiblichen Helden ein Oberbleibsel zu sehen aus
Zeiten, in denen Frauen starke Positionen einnahmen und magische
1 in Die Frau im Marchen, Hrsg. Sigrid FrUh und Rainer Wehse (Kassel: Erich Roth Verlag,
1985).
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Funktionen erfOllten. Obwohl Ober die Jahrhunderte h1nweg unterdruckt,
bleibt die Erinnerung an we1ssagende, zauberkraft i ge Frauen doch stark
genug im Volksbewuf3tsein, daf3 sie besonders auf Kinder noch immer eine
geheime Faszinat ion ausubt.
Die zweite Frage nach dem heutigen vorwiegend negativen Bild der
Marchenhexe laf3t sich aus verschiedenen Mot iven heraus beantworten, aus
der Verwandschaft von Mythologie mit Marchen, aus den geschichtlichen
Ereignissen der Hexenverfolgung, aus den padagogischen Absichten der
Bruder Grimm und nicht zuletzt aus den Abbildungen, mit denen die Marchen
geschmuckt wurden und spat er besonders von Walt Disney anschaul ich
gemacht wurden.
Zunachst einmal besteht die Theorie, entwickelt von Sir James Frazer
und anderen, daf3 Marchen mit Mythen verwandt sind. In Kapitel 3 habe ich
versucht zu zeigen, daJ3 das Bild der Marchenhexe unter anderem aus
mytho logischem Grundgut besteht, we lches sich in verschiedenen Mot iv en,
die in den Zaubermarchen standig vorkommen, zeigt. So wohnt die Hexe, wie
schon erwahnt, me1stens 1n einer Hotte im Wald, was einrnal an das
althochdeutsche Wort /Jagazussa gleich Waldweib er1nnert2, und zum
anderen an den alten germanischen Brauch der Gotteranbetung im Freien,
wobei Baume einen heiligen Platz einnahmen und Frauen oftmals als
Priesterinnen fungierten.3 Eine weitere Verbindung zur Mythologie besteht

2 siehe etymologische AusfUhrungen in Kapitel 2.
3 s1ehe James Frazers The New Golden Bough (New York: S.G.Ph1111ps, Inc., 1959), Robert
Graves' The White GOOdess (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1948), Erich Neumanns ~
GroBe Mutter (Princeton: Princeton Univ. Press, 1963) und Merlin Stones When God Was a
Woman (New York: Harcourt Broce Jovanovich, 1976), u.a.
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in den unzahligen Fruchtbarkeitssymbolen, die in den Marchen wiederkehren.
So finden wir den vorchr1stl ichen Ritus der 'Hei 1igen Hochzeit', in der sich
die Gro13e Gott in m1t einem irdischen Mann verheiratet und ihn dann
symbolisch rnr das Wohl der Ernte opfert, um alle irire Schutzlinge nahren zu
konnen, in der menschenfressenden Hexe wieder, die Jungen mastet mit der
Absicht, aus ihnen fOr sich und ihre Tochter Nahrung zu gewinnen. Die Hexe
als Nahrungsspenderin ist ein Mot iv, das in positiver Art und Weise auch in
Frau Holle und anfangs in Hansel und Gretel erscheint. Desweiteren werden

Apfel, die in der Mythologie als lebensspendende Frucht der GroJ3en Gott in
angesehen werden4. in den Marchen sowohl als nahrende (Frau Holle) als
auch als tbtende Frucht (5neew!ttc!Jen) verwendet. Vogel in der Mythologie
sind Begleiter der Grof3en Gott in, die als Boten fungieren und zwischen den
Welten hin und herfliegen. In vielen Marchen sind es Vogel, haupsachlich
Tauben, die den Heldinnen und Helden vorausfliegen, um ihnen den Weg zu
zeigen <Die Alte Im klald, Hansel und 6retelJ oder die ihnen auf andere Art
und Weise behilfllch sind (Asc!Jenputte!J Noch vie! mehr kbnnte Ober die
Verbindung zwischen Mythologie und Marchen gesagt werden. lch mbchte als
letztes Belspiel jedoch nur noch das Vorkommen von Wasser erwahnen. In
Grimm's Bad Girls and Bold Boys widmet Ruth Bottlgheimer ein ganzes
Kapitel der Assoziation zwischen Wasser und Frauen und Feuer und Mannern5.
In der Mythologie werden Wasser und Erde als Elemente der Gro13en Gbttin
gesehen. Zugang zu 1hr w1rd durch e1nen Brunnen oder Telch erlangt,
Wiedergeburt wird durch Wasser symbolisiert und Wasservogel wie z.B. die
Ente sind ihr heilig. In den Marchen kommen Goldmarie und Pechmarie zu
4 siehe Barbara Walker. The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets (San Francisco:
Haprer & Row, 1983 ).
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Frau Holle, in dem sie in einen Brunnen fallen. In vielen anderen Marchen
rettet sich das Madchen vor der Verfolgung durch die Hexe, lndem s1e sich in
eine Ente verwandelt (Der Llebste Roland, Fundevogel u.a.), und 1n Hansel und
Gretel fUhrt eine Ente die Kinder Ober den Teich. Wasser ist auch oft die
Todesursache in Marchen, sei es, daJ3 die bose Hexe einen Teich aussauft und
dabei zerplatzt (Fundevogel, Vom Kna/Jen, der das Hexen lernen wollte), sei
es, daJ3 die arme Stieftochter ins Wasser gestoJ3en und getotet wird (Ole
we!JJe und die sc!Jwarze Braut, Bruderc!Jen und Sc!Jwesterc!Jen) Noch vie le
andere Beispiele waren zu erwahnen, doch ist das wohl das Material zu e1ner
neuen Arbeit und hi er n1cht mogl 1ch.
Ein weiterer Baustein rnr das heutige Hexenbild findet sich ohne
Zweifel in den Ere1gnissen der Hexenverfolgung des M1ttelalters. Obwohl es
schon zu allen Zeiten zauberkundige Menschen gegeben hat, fallt in
vorchrist 1ichen Zeiten diese Ro 1le hauptsach l ich Priesterinnen, Priestern
und weisen Frauen zu. lhre Zauberkundigkeit scheint sich hauptachlich auf
natorl 1che Phanomene w1e Geburten, das He1 len von Krankhe1ten und das
vorhersagen von Wetterveranderungen zu beziehen. Diesen Heilern wurde
vom Volk sowoni Respekt als aucn Furcnt entgegengebracht, da s1e Macht
Ober die wichtigsten Funktlonen des Lebens, Ober Geburt und Tod, hatten.
Erst nach dem 13. Jahrhundert, mit der f ortschreitenden Christ 1anisierung
der west lichen Welt, wlrd das Wort 'Hexe· mit dem Teufel, der eine
Erfindung des Christentums ist, und som1t mlt ausschlieJ31ich negativen
Attributen assozi 1ert. Wie lch gezeigt habe, laJ3t slch der Ursprung des
modernen Wortes 'Hexe', !Jagazussa, auf die Bedeutung ·waldwe1b' oder
'Hainweib' im Sinne von weiser Frau, die als Priesterin und Heilerin fungiert,

91

zuruckf0hren6. Erst ab dem 13. Jahrhundert und mit dem Beginn der
Hexenverro1gung w1ra aas t\110 aer Hexe ais nose Frau) a1e mn aem Teure1

1rn

Bund Ubles treibt und ihre Zauberkrafte ausschlief31ich zum Schaden ihrer
Umwelt benutzt, zum allgemein verbreiteten und akzeptierten Begriff. Mit
der Veroffentl ichung des Hexenhammers 1486 wird die Hexe zum erst en Mal
zu einem Typus, der kategorisiert werden kann und der ganz best immte
Eigenschaften, Zauberkunste und -mittel vorzuweisen hat Von dleser Zeit
an, bis zu den letzten Hexenverfolgungen im 18. Jahrhundert, kristallisiert
sich im Vo lksbewuJ3tsein ein immer genaueres Hexenbi Id heraus,
zusammengetragen aus tatsach I ichen Ere1gnissen, Spekulationen hinter
vorgehaltener Hand, Ausgeburten der Phantasie und schlichten
Wunschvorste I Jungen, sodaJ3 zu der Zeit, in der die Bruder Grimm ihre
Marchen sammelten, schon ein eindeut ig einseit iges, nur negatives, Bild der
Hexe entstanden war.
Die Bruder Grimm taten nun das 1hre, 1n ihren Marchen das Bild der
Hexe als einer bosen Frau aufrechtzuerhalten. Da sie neben ihrem
literarischen Anspruch, die Poesie des Volkes zu erhalten, auch ein
padagogisches SendungsbewuJ3tse1n hatten, floJ3 in die Textveranderungen,
die sie zwischen dem ersten Aufschreiben der Erzahlungen und der
endgultigen Fassung von 1857 vornahmen, unbewuJ3t eine weitere
Verfestigung der unterschiedlichen mannlichen und weiblichen
Marchenrollen, und besonders eine weitere Verfestigung des heutigen
Hexenbildes. Ob die Bruder Grimm dle Marchen absichtlich oder unabsichtlich
6 siehe dazu auch "vroed" im altgermanischen froo =Willen, Verstand, woraus das
neuniederlandische "vroed vrouw" =weise Frau ( Hebamme) abgeleitet wird, aus dem
Franzasischen "saJS-femme" Obersetzt in J.de Vries, Etymologisch Woordenboek.
( Utrecht/Antwerpen: Au la, 196 7).
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zum Nachteil der Frauenrollen veranderten, 1st 1m Endeffekt unw1cht1g, da
dies die Art und Weise, in der sie gelesen und verstanden werden, nicht
beeintrachtigt. Wie ich in KapHel 3 gezeigt habe, tendiert das Bild der bosen
Hexe, bzw. Stief mutter dazu, immer negativer zu werden, wahrend die
weisen Frauen und guten Helferinnen kaum erwahnt werden. Die bosen
Manner, wenn sie in menschlicher Gestalt erscheinen, gehen straffrei aus,
wahrend die bosen Frauen ausnahmslos mit dem Tod betraft werden.
Elne genauere Beschreibung des Aussehens der Marchenhexe, wie wir
sie uns heutzutage vorstellen, verdanken w1r Bechstein, der sich, wie
gesagt, viel mehr als KOnstler und Schriftsteller sah, als die Bruder Grimm.
In seinen Schilderungen wird die Hexe bis ins kleinste Detail beschrieben,
und be1 Ihm f inden wir die typ1schen Hexenmerkmale wie den Besen, den
Kochtopf Ober dem Feuer und den Hexenbucke 1vor.
Des weiteren tragen zu unserem heut1gen Hexenbild bestimmt auch die
Zeichnungen, die die Marchen sowohl in den Ausgaben der Bruder Grimm, aber
noch mehr in Bechsteins Edition begleiteten, bei. Schon von Anfang an
werden die Hexen in den Kinder- und Hausmarchen der Bruder Grimm mit
e1ner Hakennase, gekrummt mit einem Buckel und 1n der Hand einen Stock,
dargestellt. Am weitaus beruhmtesten und auch heute noch bekanntesten
jedoch sind die Zeichnungen Ludwig Richters, die zwar heute mit den
Marchen der Bruder Grimm 1n Verbindung gebracht werden, ursprungl ich
jedoch ror die Marchensamm lung Bechsteins konz1piert wurden und auch in
se1nem Deutschen Marchenbuch erschienen. Dort, zusammen mit der
Beschreibung Bechsteins, entsteht ein Bild der alten Frau, das einen
wahrhaft das Furchten lehren konnte.

SCHLUSSFOLGERUNG
lch habe mit meiner Arbeit zu zeigen versucht, wie verschiedene,
hauptsachl1ch h1stor1sch bedlngte Faktoren zusammengewirkt haben, um das
vorw1egend negative Bild der Hexe, wie es uns in Marchen begegnet, zu
zeichnen. Des weiteren habe ich versucht, eine Verbindung zwischen den
Zauberinnen der vor-christ11chen Ze1t und den Hexen der Marchen
herzustellen. Auf dieser Verb1ndung aufbauend scheint es mir n1cht
verwunderl ich, daJ3 noch vie le Zuge dieser Zauberinnen in den Marchen nicht
nur 1n den Charakter1st1ken der Hexen, sondern auch 1n den Madchen, d1e mit
Hexen 1n Beruhrung kommen, auftreten. Som it lief3e sich vielleicht erklaren,
warum z.B. in den Verfolgungsmarchen die jungen Madchen sich und ihre
Begleiter w1e ganz selbstverstandig durch Zauberei var der Hexe schutzen
und dafOr n1cht bestrart werden, wahrend d1e bt\sen Hexen 1mmer mit dem
Tod bezahlen mussen. In vor-christ11chen Zelten wurde, w1e in Kapitel 2
erlautert, Zauberei als ein naturliches und sowohl positives als auch
negatives Phanomen betrachtet Das W1ssen der Bruder Gr1mm Ober
altheldnlsche Brauche und Mythen war so groJ3, daJ3 slch In lhren Marchen
erzieherische Absichten und bewuf3te Textabanderungen mit altheidnischen
Oberble1bseln und mytholog1schem Gut vere1n1gen und zu einem kur1osen Bild
der Hexe verm 1schen.
Zurn Abschlul3 set erwahnt, dal3 die Hexe ein durchaus w1cht1ger
Bestandteil der Marchen ist, mit dem viele Kinder zu e1nem denkbar
frOhesten Ze1tpunkt ln BerOhrung kommen. Da sle als elne vorwlegend
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negative, bose Gestalt, vor der man sich in Acht nehmen muJ3, die Kinder
frif3t, Menschen verzaubert und ihnen al lgemei n Boses wi 11, port rat iert wird,
ist sie eine Figur, mit der sich das Kind auf keinen Fall identifizieren will.
Fur den Jungen Jaf3t das noch genug andere Figuren Obrig, an deren Roll en er
sich messen kann. Doch fUr das Madchen bleiben nur noch die Madchen und
Prinzessinnen der Marchen, und die sind haufig passiv und unselbstandig.
Wahrend diese Ro 1lenvertei Jung zu Grimms und Bechsteins Zeiten vie lleicht
durchaus wunschenswert war, bedarf sie heutzutage gewiss einer
Oberprufung und eines Umdenkens im Sinne einer gleicheren Verteilung der
aktiven und passiven Rollen. Desha lb verdienen die Marchen, in denen
Madchen als akt ive He ldinnen portrat iert werden, wie z.B. In Fundevogel, Der
Liebste Rolan~ Vom Knaben, der das Hexen lernen wollte u.a., durchaus eine
grof3ere Leserschaft. Auch wlrd es an der Zelt, die alte Frau In e1ner
positiveren Rolle zu zeigen, um auch diesen Aspekt des Lebens Madchen
zugangig zu machen. Da das Schreckelement eines Marchens fOr den
Handlungsablauf Jedoch durchaus wichtig 1st, pladiere ich h1er nicht etwa
fOr die Abschaffung der Hexe, sondern Im Gegente11 fOr elne Erwe1terung
dieser Rolle auf das mannliche Geschlecht in einem gro13eren Ma13e, als
bisher geschehen.
Erst wenn geschlechtsspez1f1sche Unterschlede In Marchen aufgehoben s1nd,
kann die Handlung eines Marchens einen e1genstandigen Wert im Sinne
Bettelheims erhalten.
Es besteht ke1n Zweifel an dem Verd1enst der Bruder Grimm und
Bechsteins um ein Kulturgut, das eine neue Gattung eingefOhrt hat, und ohne
das die Literatur ein gro/3es Stock armer ware. Da sich jedoch L1teratur im
Lauf e der Zeit andert, sehe ich keinen Grund, warum Marchen, die heutzutage
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herausgegeben und verbreitet werden, nicht fUr Leser des 20. Jahrhunderts
geandert und modernisiert werden kCinnen.
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